$\theta$
 ا....... اليّي ״بابنرشـالحفيد"

وبهكامششه


الجلدا|ثئينيُ

شع وگقينُ رتخنج
, . كالبّبالعَباري



#  الطبعة الأولى 

ركم الآيلاع 1990 / oraA<br>I. S. B. N<br>977-5146-15-1

بس الله الرحن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصبحه وسلم تسليّا
كتاب الزكاة
ovY
(1) كتاب الزكاة

والكلام الحيط بهـذه العبـادة بعـد معرفـة وجوبها ينحصر في خمس جل : الجملة الاولى : في معرفة من تجب عليه . الثانية : في معرفة ما تجب فيـه من


متى تجب ، ومتى لا تجب • الخامسة : معرفة لمن تجب ، وگ تجب .
فأما معرفة وجوبها فعلوم من الكتاب والسنة ، والإجـاع ، ولا خلاف في
ذلك .
الجملة الأولى
وأما على من تجب ، فانهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر بـالغ عـاقل مـالـك
للنصاب (r) ملكا تاتا .







مادة پ زكو ، .

وقد فرضت الزكاة في اللنـة الثانية قبل فرض رمضان . ولا تجب على الأنبياه إجماغا .
 وتوفره في المعف ، وتقيه الآفات .

 (r) في نسخة n دار الفكر ، ( مالك النصاب ) والصحيح ما أثبتناه .





وأْمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وغيزم من فقهاء الأمصار (1) ،

 ما لا تخرّجه فقالوا : عليه الزكاة فيا تخرجه الأرض ، وليس عليه زكاة فيا عدا
 وأصحـابه (r) وفرق آخرون بين اللـاض ، وغيره ، فقـالِوا : عليـه الزكاة إلا في في . الناض
 الـزكاة الشرعيـة ـ هـل هي عبـادة ، كالصـلاة والصيـام ؟


(1) فِّ مال اليتامى الزكاة : مذهب مـالك ، والثـانفي ، وأمد ( الظظر المدونة (rIT/ ) و ( الأم .
(r) الأهعمي : الم الدرام ، والدنانير عند أهل المجاز الـناض ، والض ، ، وإنـا يُسِونه نـاضًا ، إذا

(r) ليس فِي مال اليتر زكاة عند أبي حنيفة ، لأن من شرطها البلوغ ء والمقل ( انظر الـدر المختار


ova



 ومن قال بهذا القول : الشـافعي وأبو حنيفـة ، وأحــد ، والثوري (r) وليس عنـ
 الحطاب بهم (2) كُنهر رأوا أن مثل هذا ، هو توقيف ولكن الأصول تعارضه . وأما العبيد ، فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : لا زكاة في


 وأوجبت طائفة أخرى على العبد في مالـه الزكاة ، وهو مروي عن ابن عـر مر من





 إلنعان بن زرعة : ياأمير المؤمنين : إن القوم لم بـ بأس ، وشدة ، وم عر عرب يأنفون من الجزيـة ،






الصحابة ، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء ، وأهل الظــاهر(1)

وجههور من قال : لا زكاة في مـال العبـد م على ألا زكاة في مــال المكاتب







 وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال .

وأمـا المـالكـون الـذين عليهم الــديـون التي تستغرق أمـوالمـم ، أو تستغرق مـا تجب فيـه الزكاة من أموالمم ، وبـأيــيهم أمـوال تجب فيهـا

 اجقر الثوري ، وأبو ثور ، وابن المبارك وجمـاعـة ، وقـال أبو حنيفـة ، وأصحابـه :


 الزكاة عليه هو مذهب أهل الظاهر . انظر ( الملي (rav/0 ) .

 ورا على سيده هي ماله إلا تول أبي ثور .

الدّين لا ينع زكاة المبوب ، وينع ما سواها (1) ، وقال مـالـك : الـدين يمنع زكاة
 وقال قوم : بقابل القول الأول وهو أن الدين لا يُ ينع زكاة أهلاً (r) . والسبب في اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبـا
 حق صاحب الدين متقدم بالزمـان على حق المسـاكين ، وهو في المقيقـة مـال صاحب الدين لا الذي المال بيده .

ومن قال هي عبادة قال : تجب على من بيده مالل لأن ذلك هو من بيد ميده مال


 الزكاة عن المديان (8) لقولـه عليـه الصلاة والسلام : ״ ف فيها صـدقـة تؤخـذ من (1) عند أبي حنيفة : إن كان عليه دين ، فانهي ئن وجوب الزكاة بقدره حالاَ كن أو مؤجلاً ، وروى







 والمبوب قاله في رواية الأثئم ، والثانيـة : لا تجب الزكا

 (ع) جاء في لــان العرب و و مديان ، إذا كان عادته أن يأخذ بالدين ، ويستقرض . لـــان العرب باب النون حرف الدال .

أغنيائهم ، وترد على فقرائهم " (1) والدّيْن ليس بغنى . وأما من فرق بين المبوب ، وغير الحبوب ، وبين النـاض ، وغير النـاض ،

 هو خلاف لمن يقول : يصدق في الدين ، كا يصدق في المال . وأما المال الذي هو في الذمة ، أعني ذمـة الغير ، وليس هو بيـن الـا





 ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثار الحبسـة الأصول ، وفي زكاة الأرض
(1) المديث متفق عليه











ont
المستـأجرة : على من تجب زكاة مـا يخرج منها ، هل على صـاحب الأرض أو صـاحب الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الحراج ، إذا انتقلت من أهـل
 المسلمين ، إذا انتقلت إلى الحراج ، أعني أهل الذلم الذمة ، وذلك ألما أنه يشبه أن يكون الـلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة . $\qquad$



 يوجبوا فيها الصدقة ، إذا كانت على المساكين (r) .

ولا معنى لمن أوجبها على المسـاكين ، لأنـه يكتع في ذلـك شيئـان اثنـان :


الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم .


 وأصحابه : الزكاة على رب الأرض ، وليس على المستأجر منه شيء (o) .
(1) ( ( الظر المدونة / / 10 ) ) .


 .للصواب ،والمنطق الـلـي م



والسبب في اختلافهم هـل العشر حـق الأرض ، أو حـق الـزرع ، أو حـق
 فلما كان عندم أنه حق لأحــد الأمرين ، اختلفوا في أهـا هـا هـو أولى أن ينسب
 فـنهب المهور إلى أنه للثيء الـذي تجب فيـه الـزكاة ، وهـو الـب ، وذهب
 وأما أختلافهم في أرض الحراج ، إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيهـا عشر مع
 وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس فيها عثر (r) وسبب اختلافهم گا قلنـا هل الـزكاة حق الأرض ، أو حـق المب ؟ فـإن




جواز بيع أرض الحراج
وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها ، فإن المُهور على أنه ليس فيهـا شيء (r) وقـــال النعلان : إذا اشثرى الــــنمّي أرض عشر تحــولت أرض












. عادت أرض خراج
ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هذا الباب . أحـدهـا إذا أخرج اللمء الزكاة ، فضـاعت . والثـانيـة إذا أمكن إخراجها ، فهلـك بعض الما المـال قبـل
 الثر ، وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة ؟ وكذلك إذا وهبه .

فأما المسئلة الأولى : وهي إذا أخرج الزكاة ، فضاعت ، فإن قومًا قـالوا :
 بين أن يخرجهـا بعــد أن أمكنــه إخراجهـا
 والوجوب ، ضن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ، ولم يقع منـه تفريـط ، لم

 (1) عد أبي حنيفة أن النمي إذا اشترئ من مـلم أرض العشر ، فانها تصير خراجية وقال أبو يوفـ



 في إخراج ، وفي حفظ ذلك الخرج ، رجع إلى مالـه ، فإن كان فيا بقي زكا أخرجها ، وإلا فلا وقال أصحاب الرأي : يزيك مـا بقي إلا أن ينتص عن النصـاب ، فتسقط الزكاة ، فرط ، أو لم



الــذاهب من الجميـع ، ويبقى المسـاكين ورب المـال شريكين في البــاقي بقـــدر حظها من حـظ رب المــال (1) مثـل الشريكين يــذهب بعض المــال المشترك بينها ، ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي •

فيتحصل في المسئلـة خسـة أقوال : قول : إنـه لا يضهن بـإطـلاق ، وقـول يضمن بـإطلاق ، وقـول إن فرط ، ضمن ، وإن ط يفرط ، لم يضهن ، وقـول إن فرط ، ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقى ، والثقول الخامس يكونـان شريكين في

الباقي
وأمـا المسئلـة الثـانيـة : إذا ذهب بعض المـال بعـد الوجوب ، وقبل تمكن إخراج الزكاة فقوم قـالوا : يـزیى مـا بقي (r) وقـوم قـالـوا : حــال المسـاكين ، وحال رب المال ، حال الشريكين ، يضيع بعض مالما .
(1) هكذا في جميع النسخ التي لـدينـا ( بقـدر حظها من حـظ رب المـال ) ، ولعل الصواب ( بقـدر







 لأنها تجب على سبيل المواسـاة فلا تجب على وجـه يجب أداؤهـا مع عـدم المـال ، وفقر من تجب

عليه ومعنى التفريـط : أن يتكن من إخراجهـا ، فلا يخرجهـا ، وإن لم يتمكن من إخراجه المها ، فليس

 ونرى أن هذا أُقرب للصواب ، وعدل الشريعة السهحة .

OAY

والسبب في اختلافهم تشبيـه الزكاة بـالـديون ، أعني أن يتعلق الــق فيهـا بالذمة لا بعين المـال ، أو تشبيههـا بـالـمقوق التي تتعلق بعين المـال ، لا بـذمـة الذي يده على المال ، كالأمناء ، وغيره ، فنّ شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال : إذا أخرج ، فهلك الئرج ، فلا شيء عليه ، ومن شبههم بالغرماء قال : يضمنون ومن فرق بين التفريط ، ولا تفريط ، ألمقهم بـالأمنـا= من جيع الوجـوه ، إذ كان الأمين يضمن إذا فـرط • وأما من قال : إذا لم يفرط ز زكى مـا بقي ، فـإنـه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه ، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه ، فإنا يزكى الموجود فقط ، كذلك هذا إنـا يزكى الموجود من ماله فقط .

وسبب الاختــلاف ، هــو تردد شبـــه المـــالــــك بين الغريم ، والأمين ، والشريـك ، ومن هلـك بعض مـالـه قبل الوجوب . وأمـا إذا وجبت الزكاة ، وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال ، فإههم متفقون فيا أخسب أنـه ضـامن إلا في المـاشيـة عنـد من رأى أن وجـوبهـا ، إنـا يتم بشرط خروج

الساعي مع الحول وهو مذهب مالك (1)
وأما المسئلة الثالثة : وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه ، فـان قومـا قالوا : يُخرج من رأس مالـه ، وبـه قـال الشـافعي ، وأحـد ، و إسحق ، وأبو ثور (r) وقـوم قـالـوا : إن أوصى بها أخرجت عنـه من الثلث ، وإلا فـلا شي؛ عليـه (r) ومن هـؤلاء من قـال : يُبـدأ بها إن ضـاق الثلث ، ومنهم من قــال (1) وهو قول مالك ، فإنه قـال : لا شيّ فيها حتى يجيء المصـدق ، فـإن هلكت قبل جيئه ، فلا







لا يبدأ بها ، وعن مالك القولان جيعا ، ولكن المشهور أنها بنزلة الوصية (1) . وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيـه ، فـإن قومتـا قـالوا : يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ، ويرجع المشتري بقيته على البـائع ، وبــ



أو من المب الذي وجبت فيه الزكاة (r) وقال مالك : الزكاة على البائع (8) . وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته ، وإتلاف عينه ، فن شبه


 يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى .


 و ( الثالث ) يصح في الميم
 الثر خاصة .






 (الصنائع


019

ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب (") وفي بعض هذه المسـائل
 لغرضنـا مـع أنـه يعسر فيهـا إعطباء أسبــاب تلــك الفروق ، لأهــا أكثرهــا


المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها .
فهـذا مـا رأينـا أن نـذكره في هـذه الملـة ، وهي معرفـة من تجب عليـه

وقـد بقي من أحكامـه حـم مشهور ، وهو مـاذا حـى من منـع الـزكاة ، ولم
 وبذلك حك في مانع (r) الزكاة من العرب ، وذلك ألك أنه قاتلهم ، وسبى ذريتهم ،


قال المهور (غ)












(r) الألفل ( مانعي الزكاة ) )


وذهبت طــائفـة إلى تكفير من منـع فريضـة من الفرائض ، وإن لم يجحـد
وجوبها
وسبب اختلافهم هل اسم الإيان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقـط ، أو من شرطـه وجـود العمـل معـه ؟ فنهـم من رأى أن من


بالشهادة ، إذا صدق بها ، فحكه حك المؤمن عند الله .
=

 فإن ظفر به ، وباله ، أُخذها من غير زيادة أيضًا ، ولم تسب ذريته لأن ، الجناية من غيرم ، ،
 وإن ظفر به دون ماله ، دعاه إلى أدائها ، وأستتابه ثلاثاثا ، فبان تـاب ، وأدى ، وإلا قتل ، ولم يكى بكفره ، وعن أْمد ما يدل على أنه يكفر بقا بقتاله عليها ..


قال : ل أُقلها حتى تشهدوا أن قتلانا في المنة ، وقتلاء في النار النار ه .



لما توقفوا عنه .



 نؤدي إليه .
وهذا يدل على أنه جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر رضي الله عنه ، ولأن هذه قضية في عين ،



091
والجهـور ، وم أمـل السنـة على أنـه ليس يشترط فيـه ، أعني في اعتقــاد

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويؤمنون بي "(1) .
 الواجبة بالقول ، قال : جيع الأهال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيان ،
 الذي هو الإيان قال : التصديق فقط هو شرط الإيمان ، وبه يكون حكه عند الله تعالى حك المؤمن والقولان شاذان ، واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأهال ، هو الذي عليه المهور

الجهلة الثانية
وأما مـا تجب فيـه الزكاة من الأموال ، فـإنم اتقفوا منهـا (r) على أشيـاه ،
 والفضـة اللتين ليستـا بكلي ، وثـلاثـة أصنـاف من الحيـوان : الإبـل • والبقر ، والغنم . وصنفـان من الحبـوب : الـنطــة ، والشعير ، وصنفـان من الثمر : التمر والزييب ، وفي الزيت خلاف شاذ .






 (r) مـا بين القوسينز عبارة n المكتبـة التجـارية الكبرى "، . وألما عبـارة دار الفكر ، ودار المعرفة =

فقهاء الـجاز : مـالـك ، والليث ، والشـافعي إلى أنـه لا زكاة فيـه ، إذا أز يـد للز ينة واللباس (() وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة (r) .












أواق .
وقال مالك : يزي عامًا واحدّا ، وقال الحسن ، وعبد الله بن عتبة ، وتتادة : زكاته عـاريتـه . قال أحد : خسة من الصحابة يقولون : ليس في الحلي زكاة ، ويقولون : زكالته عـاريتـه . انظر
( المغى

 دينار قال » سنل جابر عن اللملي هل فيه زكاة ؟ قـال : لا . فقيل لـه : ألف دينـار ء ه فقـال :

إن ذلك لكثير « .
ولانـه يغرج إلى السرف ، والحيلاء ، ولا يكتاج إليه في الاستعال .



. (
والقول بعدم الزكاة في الحلي نأخذ به لأمرين :
 التجارة ، لذلك قال الفقهاه الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، ومعهم المهور ألا زكاة في

09r

والسبب في اختلافهم تردد شَبَهه بين العروض ، وبين التبر ، والفضة اللتين
 المنافع أولا ، قال : ليس فيـه زكاة ، ومن شبهـه بـالتبر ، والفضـة التي المقصود

فيها المعاملة با أولاا ، قال : فيه الزكاة .
ولاختلافهم أيضًا سبب آخر ، وهو اختلاف الآثـار في ذلـك ، وذلـك أنـه
 =


 والفيروز ، واللؤلؤ ، والمرجان ، والزمرد ، والزبرجد ( لأن هذه في الأصل معدة للزينـة ، وليّ

كذلك المديد ، والصفر ، وسائر النحاس ، والزجاج ، وإن حسنت صنعتها ، وكثرت قيتها .




 البحر سوى السكك .





 فكل ذلك يهه زكاة . والله أعلم .
= رواه البيهقي في المعرفة من حـديث عـافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزير عن جـابر ،

وروى عرو بن شعيب عن أبيــه عن جـــده n n أن امرأة أتت إلى رســول الله
 هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يُسَوْرَكِ الله بها يوم القيامة سوارين من

 لاختلافهم تردد الـلي المتخــن للّبـاس بين التبر ، والفضـة اللـذيْن المقصود منها
 خـلاف المقصـود من التبر والفضـة ، أعغي الانتــاع بها ، ، لا المعـاملـــة ، وأعني بالمعاملة كونا ثُنّا .

واختلف قول مالك في اللـلِ المتخذ للكراء ، فرة شبهـه بـاللملي المتخـذ من
اللباس ، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعألة (r) .

ما اختلفوا في صنفه .

 فيها الزكاة ، أعني إذا كانت ذكرانا ، وإنانًا (8) .
=

( تلخيص المبير Y/ IVT ) .


> والنسائي n أن المرأتين أتتا .. ( ( تلخيص المبير r/ ro ) .


(ع) عند أبي حنيفة : إن كانت ذكورًا ، وإناتَا تجب فيها الزكاة رواية واحـدة ، وتال أبو يوسف =

والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ ، وما يظن من معارضة اللفظ للـفظ فيها . أمـا اللفـظ الـذي يقتضي أن لا زكاة فيها ، فقولـه عليـه الصلاة
 الـني عـارض هـذا العموم ، فهو أن الحيل السـائمـة حيوان مقصـود بـه الناء ، والنسل ، فأشبه الإبل ، والنقر •
وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلـك العموم ، فهو قولـه عليه الصلاة
 ذهب أبو حنيفة إلى أن ٪ حق الله « هو الزكاة ، وذلك في السائُة منها .
 فيحتج به في الزكاة . وخالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صـأحبـاه أبو يوسف ،

وصح عن عر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقـة (r) فقيل إنـه كان باختيار منهم
=





 الـبير 1 / 10 )





وأما ما اختلفوا في صنفه ، فهي السائمة من الإبل ، والبقر ، والغنم من غير

 في غير السائة من هذه الأنواع (r) ه

 المقيد ، فقوله عليه الصلاة والسلام » في سائة الغن الزكاة « .
(1) انظر ( مقدمات ابن رشد البد ) / זדr ) بامس ( المدنة ) .




تجب ( انظر الجموع ه / \& V ) .















فن غَلْبَ المطلق على المقيد ، قال : الزَكاة في السائة ، وغير السائة ، ومن غلب المقيد ، قال : الزكاة في السائمة منهـا فقـط ، ويشبـه ألنـ أن يقـال : إن من سبب الـلاف في ذلك أيضًا معارضـة دليل الـطــاب للعموم ، وذلـك أنـ ألي دليل


 دليل المطـاب ، كما أن تغليب المقيـد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على . المقيد

وذهب أبو هـمـد بـن حـزم إلى أن المطلق يقضي على المقيـد ، وأن في الغنم سائُة ، وغير سائة الزكاة ، وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام المام ״ ليس فيا دون خس ذود من الإبـل صـدقـة " (1) وأن البقر لـا لم يثبت فيهـ الـا أثر ،
=
وكتب عر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة .


 لا زكاة في بقر حرثه ، وإبله التي يعمل فيها بالدولاب ، وغيه .







 وقال أبو عبيد من الالثنين إلى المثرة ، وهو غتص بالإنات ( انظر نيل الأوطار \& / / اء ا ) .

وجب أن يتمسـك فيها بـالإجمـاع ؛ وهو أن الزكاة في السـائــة منهـا فقـط (1)
فتكون التفرقة بين البقر ، وغيرها قولاً ثالثًا .
وأما القياس المعـارض لعموم قولـه عليـه الصلاة والسلام فيهـا » في أربعين شاة شـاة « فهو أن السـائــة هي التي المقصود منهـا الناء والربح ، وهو الموجود فيها أكثر ذلك ، والزكاة إنا هي فضلات الأموال ، والفضلات إنـا توجـد أكثر

ذلك في الأموال السائة ، ولذلك انترط فيها المول .
فن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائة ، ومن لم يخصص ذلك ، ورأى أن العموم أقوى ، أوجب ذلك في الصنفين جميعا . فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة . وأجعوا على أنه ليس فيا يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل ، فإنم اختلفوا فيه ، فالجهور على أنه لا زكاة فيه (r) وقال قوم : فيه الزكاة . وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الـوارد في ذلـك ، وهـو قـولـه عليه الصلاة والسلام " في كل عشرة أَقِقٌ زِقٌ " خرجه الترمذي وغيره (r) .

 (Y) ومنهم الإمام مالك ، والإمام الشافعي ، وابن أبي ليلى ، والمسن بن صالح ، وابن المنـنر ألا زكاة في العسل مطلقا .


 قدامة




وأما ما اختلفوا فيه من النبـات بعـد اتفـاقهم على الأصـنـاف الأربعـة التي

 المبـارك (1) ومنهم من قـال الزكاة في جميع المـدخر المقتـات من النبـات ، المات وهو
 ما عدا المشيش ، والمطب ، والقصب ، وهو أبو حنيفة (r) .

وسبـب الــلاف إمـا (8) بين من قصر الـزكاة على الأصنـاف الجمـع عليهـا

 قال : لعينها ، قصر الوجوب عليها ، ومن قال : لعلة الاقتيات عـدّى الوجوب .

وسبب الــلاف بين من قصر الـوجـوب على المقتـات ، وبين من عـداه إلى جميع مـا تخرجـه الأرض ـ إلا مـا وقع عليـه الإجـاع من من الـشيش ، والـطب .والقصب - هو معارضة القياس لعموم اللفظ .
 سقت اللطاء العُشْر ، وفيا سقي بــالنضـح نصف العشر " (0) وقــولـــه تعــالى :
(1) وهو مذهب أهل الظاهر ( الظز الملم / / / / ) .

 (r) (






- (1) (1)

وأما القياس ، فهو أن الزكاة إنا المقصود منها سد الـلـة ، وذلـك لا يكون غالبًا إلا فيا هو قوت . فنن خصص العموم بهذا القياس ، أسقط الزكاة ما الِا عـدا

 مقتاتة ، أم ليست بقتاتة ؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه ، أو ليس يقاس ؟ مثل اختلاف مالك ، والشافعي في الز يتون ، فإن مالكًا ذهب إلى وجوب =


 الــاقية التي يري فيها اللا، ، لأن اللاثي يعثر فيها .





تال ابن قدامة : لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا .







 (1) - سورة الأنعام آية اعا .

الزكاة فيه، ،ومنع ذلك الثافعي في توله الأخير بصر (1) .
وسبب اختلانهم هل هو وت وت ، أم ليس بقوت ؟ .
ومن هذا البـاب (r) اختلاف أصحـاب مـالــك في إيجـاب الز الزكاة في التين ، أو لا

وذهب بغضهم إلى أن الــزكاة تجب في الثار دون الـضر ، وهـو قــو ابـ ابن



ضعيف .
واتفقوا على ألا زكاة في العروض التي لم يقصـد بها التجـارة ، واختلفوا في إيجاب الزكاة فيا الحذ منها للتجارة ، فذهب فقهاء الأمصـار إلى وجوب ذلـك ومنع ذلك أهل الظاهر (r) .

والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بـالقيـاس ، واختلافهم في

 „ أدٌ زكاة البُرُ "(0) . (r) الظظر ( ال大لى (rev/0) )






وأما القياس الذي اعتمده المهور ، فهو أن العروض المتخــذ للتجـارة مـال مقصود به التنيــة ، فـأشبه الأجنـاس الثلاثـت التي فيهـا الزكاة بـاتفـاق ، أعني






 . ( $1 \varepsilon$ / /

 فيحتاج !!لى كشفه من أُصل آخر معتبر ، فإن اتفقت الأصول على ضم البـاء فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة التجارة . انتهى الـي قال الزيلعي : وهذا فيه نظر ، فقد صرح به في پ ه مسند الدارقطني " قالما بالزاي ( نصب الرايـة ryı / Y



 - (riq/A
 قالما بالزاي ، وإسناده غير صحيح ، مداره على موسى بن عـن عبيدة الرينـي
 ذر ، وهو معلول ، لأن ابن جريج روي رواه عن عران ان أنه بلغه عنه .
 جريج من عران وله طريق رابعة رواها الدارقطني أيضًا ؛ والـاك من طريق سعيـد بن سلـة بن أبي المـــام عن


الحرث ، والماشية ، والـذهب ، والفضـة . وزع الطحـاوي أن زكاة العروض

 غيره خلافه ، وفيه ضعت .

## الجملة الثالثة

وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة ، وهـو المـــدار



 والفضة . الثاني : في الإبل • الثالث : في الغم • الرابع : في البقر • الحــامس : في النبات . السادس : في العروض

## الفصل الأول

## في الذهب والفضة

أمالمقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة ، فانهم اتفقوا على أنه خس أواق


 العشر : أعني في الفضة ، والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معان الم الم الم


 واحد ؟ أعني غند إقامة النصاب ، أم هما صنفـان غختلفـان ؟ ؟ .. والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحـدا لا اثنين ؟ .. الحـامس : فـ في اعتبـار نصاب المعدن ، وحوله ، وقدر الواجب فيه .
( أما المسئلة الأولى ) وهي اختلافهم في نصاب الذه
 مذهب مالك ، والثافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، وأحمد ، وجنـاعـاعة فقهـاه الأمصار (r) .








وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ، وأكثر أصحاب داود بن علي : ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينازا ، ففيها ربع عشرها دينار واحد () وقالت طائفة ثالثـة : ليس في الـذهب زكاة حتى يبلغ صرفهـا مـائتي درק ، أو قيمتهـا (r) فإذا بلغت ، ففيهـا ربـع عشرهــا ، كان وزن ذلـك من الذهب عشرين دينـارًا ، أو أقل ، أو أكثر ، هـذا فيا كان منهـا دون الأربعين دينـارًا ، فـإذا بلغت أربعين دينـارًا كان الاعتبـار بهـا نقسـه ، لا بـالــدراهم ،

لا صرفًا ولا قيهة .
وسبب اختـلافهم في نصـاب الـنهب أنـه مل يثبت في ذلـك شيء عن النبي

وما روي عن الحسن بن عمـارة من حـديث علي أنـه عليـه الصلاة والسلام قـال : ״ هـاتوا زكاة الـذهب من كل عشرين دينـارًا نصف دينـار " (r) فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عارة به . فن لم يصح عنده هذا الحديـ اعتمد في ذلك على الإجــاع ، وهو اتفـاقهم على وجو:ها في الأربعين وأما مالك ، فاعمد في ذلك على العمل ، ولذلـك قـال في الموطـا : السنـة (Y) وهو ما جيكي عن عطاه ، وطلاوس ؛ والزهري ، وسليمان بن حرب وأيوب البـختياني (انظر المغني . ( $7 / r$ (r)


 ( انظر نيل الأوطار ع / 100 ) .

القي لا اختلاف فيهـا عنـدنـا أن الـزكاة تجب في عثرين دينـارًا ، عَا تجب في









ألي حنيفة ، وأحد بن حنبل ، وجاعة (r)
وتـالت طــائفــة من أهـل العلم أكثرم أهــل العراق :


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث المسن بن عارة ، ومعارضـة


وهي الماشية ، والمبوب .
أما حديث الـسن بن عارة ، فإنه زواه عن أبي إسحق عن عـي عـاصم بن ضمرة
 من الرقة ريع العشر من كل مائتي درم خمسة درام ، ومن كل عشرين دينـارّا

نصف دينار ، وليس في مائتي درم شيء حتى يحول عليها الحول ، ففيها خخسـة درام ، فا زاد ففي كل أربعين درهاً درهم ء وفي كل أربعـة دنـانير تزيـد على العشرين دينارًا درم حتى تبلغ أربعين دينـارًا ، ففي كل أربعين دينـار ؛ وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ، ودرهم " .

وأما دليل الخطلب المعارض له ، فقولـه عليـه الصلاة والسلام : " ليس فيا دون خس أواق من الوَرِيِ صدقة « ومفهومـه أن فيا زاد على ذلـك الصـدقـة ، قل ، أو كثر .

وأما ترددها بين الأصلين اللذين هما المـاشيـة ، والمبوب ، فـإن النص على الأُوتاص ورد في المـاشيـة . وأجعوا على أنـه لا أوقاص في الحبوب ، فن شبـه إلفضة والذهب بالماشية ، قال فيها الأوقـاص ؛ ومن شبهها بـالـبوب ، قـال : لا وقص
( وأما المسئلة الثالثة ) وهي ضم الذهب إلى الفضــة في الزكاة ، فـإن عنـد مالك ، وأبي حنيفـة ، وجـاعـة أنهـا تضم الـدرام إلى الـدنـانير ، فـإذا كل من بموعهل نصاب وجبت فيـه الزكاة (I) وقـال الشافعي وأبو ثور وداود : لا يضم

ذهب إلى فضة ، ولا فضة إلى ذهب (r) .

 (


 والله أعلم ه .

 ( انظر المصدر السابق ) .

يعمها ، وهو كونها غا يقول الفقهاء رءوس الإموال ، وقيمَ المِلفات ؟ فن رأى أن المعتبر في كل واحد منها ، هو عينه ، ولدلك اختلف النصاب
 ومن رأى أن المعتبر فيها هو ذلـك الأمر الجـامع الـذي قلنـاه ، أوجب ضم
 الأسطاء ، وتختلف الموجـودات أنفسها ، وإن كان قـد يـوم اتحـادهمـا اتفـاقـا المنافع ، وهو الذي اعتده (1) مالك رحه الله في هذا الباب ، وفي باب الربا . والـنين أجـازوا ضهها اختلفوا في صفـة الضم ، فرأى مـالـك ضهها بصرف
 كانت عنده عشرة دنانير ومائة درم : وجبت عليه فيها الزكاة عنـده ، وجـاز أن يخرج من الواحد عن الآخر (r) .
 مثـلاْ مائة درم وتسعة مثاقيل قيتهـا مـائــة درم ، وجبت عليـه فيها الزكاة، ، ومن كانت عنده مائة درم تساوي أحد عشر "مثقالاً ، وتسعة مثّاقيل ، وجبت

 ومنهم من قـــال : يضم الأقــل إلى الأكثر ، ولا يضم الأكثّر إلى الأقــل .
(1) في نسخة n د دار الفكر ، ( اليني اعتد مالكك ) . والصواب ما أثبتناه .




7.9




 وسبب هذا الارتباك مـا راموه من أن يجعلوا من شيئين نصـا

 ليس هـو بنصـاب ذهب ، ولا فضــة ، ويستحيـل في عـا عـادة التنكليف ، والأمر
 الشارع حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختا منتلاف ما مقداره هذا

المقدار ، والشارع إنا بعث مِّيّة لرفع الاختلاف . ( وأما المسئلة الرابعة ) فإن عند مالك ، وأبي حنيفـة أن الشـريكين ليس
 أن المال المشترك حكه عُكَ مال رجل واحد (r) . وسبب اختّلافهم الإجمـاع الـذي في قولـه عليـه الصـلاة والسلام ״ ليس فيا = ( المغي r
(1) في نسخّة ، دار الفكر ، ( ولم يرى ) والصواب ما أثتبناه .

 التجارة فيه قولان : أصحها تؤثر م





 أن يكون المالك واحدًا (1) ، وهو الأظهر • والله أعلم . والشافعي كانه شبه الشُكة بـالـلطـة ، ولكن تـأثير الـلطـة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد -
 وقدر الواجب فيه ، فإن مالكاًا ، والثافعي راعيـا النصـاب في المـعـدن ، وإنـا
 بعد في البلة الرابعة . وكذلـك لم يختلف قولما إن الواجب فيا يخرج منـه ربع العشر (r) وأمـا أبو حنيفة فلم ير فيه نصابًا ، ولا حولاً ، وتال : الواجب هو المّس (r) وسبب الملاف في ذلك هل اسم الرّكاز يتناول المعـدن ، أم لا يتنـاولـه ؟ لأنه قالل عليه الصلاة والسلام " وفي الركاز الَمُمْن "(8) .
وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عل أنـه ركاز ، وفيـه
 أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها .
(1) في طبعة \# دار الفكر ه ه للمالك واحد ه ه والصواب ما أثبتناه .




 حديث أبي سلة عن أيه مريرة ( نصب الراية r / • به ) .

## الفصل الثاني

## في نصاب الإبل والواجب فيه

وأجمع الملمـلـون على أن في كل خمس من الإبـل شــاة إلى أريـع وعشرين ،




 أبو بكر ، وعر .

واختلفوا منها في مواضع : منها فيا زاد على العشرين والمـائــة ، ومنهـا إذا عدم السن الواجبة عليه ، وعنده السن الذي فوقه ، أو الذي تحته مـا مـا حكـــهـ ؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل ؟ وإن وجبت فا الواجب ؟ ( كأما المسئلة الأولى ) وهي اختلافهم فيا زاد على المـائـة وعثّرين ، فإن
 أخـذ ثلاث بنـات لبون ، وإن شــاء أخــذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومـائــة ،

فيكون فيها حقة ، وابنتا لبون (8)
(1) ابنة خغاض : مالما سنتة ، ودخلت في الثانية.







وقال ابن القاسم من أصحابه : بل يأخــن ثلاث بنـات لبون من غير خيـار إلى أن تبلغ ثانين ومائة (1) فتكون فيها حقة ، وابنتا لبون ، وبهذا القول قـال الشافعي (r) . وقال عيد الملك بن الماجشون من أصحـاب مـالـك : بل يـأخــ اللــاعي حقتين فقـط من غير خيــار إلى أن تبلـغ مــائــة وثـلاثين • وقـال الكوفيون أبو حنيفة ، وأصحابه والثوري : إذا زادت على عشرين ومائة عادت الفر يضة على أولها (r) ومعنى عودهـا أن يكون عنـده في كل خمس ذود شـاة ،
 والعشرين ، والشـاة للخمس ، فـإذا بلغت ثـلاثين ومـائـة . ففيهـا حقتــان ، وشاتان فإذا كانت خستا وثلاثين ومائة ، ففيها حقتان وثلاث شيـاه إلى أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى خسس وأربعين ومائـة ، فـإذا بلغتها ففيهـا وانـا ولا ولا حقتان وابنة حاض ، الحقتان للمـائـة والعشرين ، وابنـة الخـاض للخمس وعشرين كا كانت في الفرض الأول إلى خمسين ومائة ، فإذا بلغتها ، ففيها ثلاث حقاق ، فـإذا زادت على المُسين ومـائــة ، استقبـل بهـا الفر يضــة الأولى إلى أن تبلـن

مائتين ، فيكون فيها أربع حقاق ، ثُ يستقبل بها الفر يضة (ع) م
وأمـا عــا الكـوفيين من الفقهـاء فـانهم اتفقـوا على أن مـا زاد على الــائـة
والثثلاثين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خسين حقة (0)


. ( T7
( انظر ( الجموع ه / (Y) )

- (r) (




TIF

وسببب اختلافهر في عـودة الفرض ، أولا عـودتـه اختـلاف الآتـار في هـذا الباب ، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام : ״ فـا زاد على العشرين ، ومــــائــــة ، ففي كل أربعين بنت لبــون وفي كل خمسين حقة " ") وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جـده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتـاب الصـدقـة ، وفيـه ״ إذا زادت الإبل

(1) المديث رواه البخاري ( نصب الراية ז/ (Y Y ) . .
 حاد بن سلمة
قال ابن الجوزي رحه الله في " التحقيق " : هذا حـديث مرسل . قـال هبـة الله الطبري : هــا هـا الكتـاب صحيفـة ليس بساع ، ولا يعرف أهل المـدينـة كلهم عن كتـاب مرو ور بن حزم إلا مر مـل


عن جده مثل قولنا .



 حزم ، وغيره . وحـاد بن سلمـة سـاء حفظـه في آخر عره فـالمفـاظ لا يكتجـون بـا يخـالف فيـه ، ويتجنبـون
 من الأنقطاع ، والله أُعلم ، وتـال في n المعرفـة ه : المفـاظ مـــل يمي القطـان ، وغيره يضعفـون روايـة حــاد عن قيس بن


 رواه عن أبيه عن جده بغلافه . ( نصب الراية والذي يجب أن ننبه إليه أنه قد وقع خطئان في هذه العبـارة " من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده " هكذا في جميع النسخ التي لدينا ، فالمطـا الأول أن والـد أبي بكر وهو

فذهب المهور إلى ترجيح الــديث الأول إذ هو أُبت ـ ـوذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم ، لأنه ثبت عندم هـر هـا


لا يقال بالقياس .
وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيا زاد على المـائـة وعشرين


 وهو ظاهر الحديث . وأما الشافعي ، وابن القامم ، فإنا ذهبـا إلى أن فيهـا ثلاث بــات لبون ، .









 (اناه واضح إن شاء الله تعالى .


 في البقر ، والغن ، وتيل ؛ في البقر خاصة والأثناق في الإبل . ( المباح المنير ) مادة وتص .
 ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا بلغت ثلاثين ومائـئـة ، ففيهـا بنتـا لبون

وحقة «. .
فسبب اختـلاف ابن الماجشـون ، وابن القــاسم هـو معـارضـة ظــاهر الأثر الثـابت للتفسير الـذي في هـذا المـديث ، فـابن الماجشون رجـح ظـــاهر الأثر
 وأما تخيير مالك الساعي ، فكانه جمع بين الأثرين • والله أعلم .

وأما المسئلة الثانية وهو إذا عدم الــن الواجب من الإبل الواجبة وعنـده السن الذي فوق هذا الــن ، أو تحتـه ، فـإن مـالكــا قـال : يكلم شراء ذلـك





$$
\text { (1) انظر ( المدونة } 1 \text { / r70 ) . }
$$









 n إرشاد الساري ه ،

وها
وقـال أبو حنيفـة : الـواجب عليـه القهـة ، على أضلـه في إخراج القيم في الزكاة (r) وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وما بينها من القية .
 يكف ؟ فانن قوما قالوا : تجب فيها الزكاة (r) وقوم قالوا : لا تجب (ء) . وسبب اختلافهم هل يتناول ابم الجنس الصغار ، أو لا يتناوله ؟ والـذين قالوا : لا تجب فيهـا زكاة هو أبو حنيفـة ، وجـاعـة من أمل الكـ الكوفـة (ه) وقـد






 يكتسب الصغار معها من النصاب وتجب الزكاة فيها مثلما تجب في اللكبار . انظر ( تحفـة الفقهـاء
. ( $20 \cdot$ ハ
ومدهب مالك تعد الأْهات ، والأولاد ، سواء كانت نصابًا ، أو دونه . انظر ( تقوانيز الأحكلم

وغند الثافية تض الصنار إلى أمهاتا في الوول بشُرط كونها متولذة من نصـاب في ملكه قبل



(0) قد ذكرنا أقوال أي حنيفة تبل قليل :
 الفيل ، وروي أنه رأى وصحب ( (جريد أنسه، الصحابة )

TIV
والسلام ، فأتيته ، فجلست إليه ، فتمعته يقول : إن في عهدي أن أن لا آخذ من
 (1) بناقة كوماء ، فأبى أن يأخذها

والـذين أوجبـوا الـزكاة فيهـا منهم من قـال : يكلغ شراء السن الـواجبـة
عليهم ، ومنهم من قال : يأخذ منها ، وهو الأقيس • وبنحو هذا الاختلاف إختلفوا في صغار البقر ، وسخال الغنم .

\# أن لا نأخذ ه والكوماء : هي الناقة المظية السنام ( نيل الأوطار 101/\& ) .

الفصل الثالث
في نصاب البقر ، وقدر الواجب في ذلك
جهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيتا ، (1) وفي أربعين مسنـة (ا) الا وقالت طائفة في كل عشرين من البقر شاة إلى ثلاثين ، ففيها تبيع • وقيل إذا
 جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائــة وعشُرين ، ففي كل أربعين بقرة ، وهـذا عن سعيد بـن المسيب (r) واختلف فقهـاء الأمصـار فيا بين الأربعين ، والـتين ، فــذهب مــالــك
 تبلغ الستين فإذا بلغت ستين ، ففيهـا تبيعـان إلى سبعين ، ففيهـا مسنـة وتبيع إلى ثانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعـان ، إليان
 وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته (0) ولذلـك -

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التبيع ماله سنة ، ودخل في الثانية ، والأنثى تبيعة وابلع تباع ، والمذكر أتبعة . } \\
& \text { (r) (r) المسنة التي لها سنتان ، وهي الثنية . }
\end{aligned}
$$





 وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حـالم دينارًا ، أو عدله معافر " .

وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص (1) في البقر أنه جـاء في حـديث



فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكه من طريق القياس ، فن قـاسهـا على الإبـل والفن لم ير في الأوقـاص شيئـا ، ومن قــال : إن الأهــل في الأوقـاص
 وقصّ ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ، ولا غيره .
= رواية أبي وائل عن مسروف عن معاذ ، ورجع التزمذي والدارتطي الرواية المرسلة ، ويـــال : إن مسروقا لم يستع من معاذ .
 ركديثه بالاتصال علي رأي البمهور ـ وقال ابن عبد البـ في التهيد : إسـنـاده متصل صحيح ثـابت ، وروم عبد المق ، فنقل عنـ أنه


وقد قال الثافني : طارس عالم بأمر معاذ ، وإن لم يلقة ، لكثئرة من لقيه من أدرك معانًا .


 الوقص ، ولم يذكر تول بن يتول بوج بوجوب الزكاة في الوقص . تأمل ذلك .



 وريع مسنة ، أو ثلث تبيع . وروى أسد بن عرو عنه أنه تالى : لا ثيه في الزيـادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان ، أو


الفصل الرابع
في نصاب الغم وقدر الواجب من ذلك
وأجموا من هذا الباب على أن في سائة الغم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على العشرين ومائة ، ففيهـا شــاتـان إلى مانـا


 شـاة وشـاة ، ففيهـا خس شيـاه ، وروى قولـه هـذا عن منصـور عن إبراميم ، الما والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال المهور .






= الفرضين عـد المهور ، واستعمله الشـانفي فيا دون النصـاب الأول . ( نيل الأوطـار ع / 10. وقد تقدم تفسير ذلك .

 والصواب يُخيٌر .



## . خيار المال ووسطه "(1)

وكذلك اتفق جهاعة فقهاء الأمصار على أنـه لا يؤخـن في الصـدفـة تيس ،
 الالصدق أن ذلك خير لمساكين .
(1) مـنـهب الثــافعي إذا كانت أنواتـا كالضـأن ، والمعز ، والجواميس ، والبقر ، والبخـاتِ ، والعِراب






 أحمد
أما المديث فرواه مالك في الموطا ، وأخرجه الثافعي ، وابن حزم وابن أبي شيبة مرفوتا ، وألو


 ومعنى غذاء المال : السخال . وفسر يمــد صـاحب ألبي حنيفـة ( الربي ) التي تريي ولــدهـا ، والأكيلــة التي تـسن لـلأكل و ( الماخص التي في بطنها ولد ) .









واختلفوا في الععياء ، وذات العلـة هل تعـد على صـاحب المـال ، أم لا ؟ فرأى مالكك ، والشافعي أن تعد (1) وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد .
وسبب اختـلافهم هـل مطلــق الاسم يتنــاول الأصحــاء ، والمرضى (r) أم


وأبو حنيفة ، وأبو ثور : لا يعتد بالسخال ، إلا أن تكون الأمهات نصابًا (r) وسبب اختـلافهم احتال قــول همر رضي الله عنــه إذ أمر آن تعتـــد عليهم
 وقوم فهموا هذا مطلقَا .

وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئًا ، ولا يعدون بها لو


وأكثير الفقهاء على أن للخلطة تأثيثيا في قـدر الواجب من الزكاة ، واختلف


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر ( المدونة / / (Y צוז) ) . }
\end{aligned}
$$ (0) مـذهب مـالـك : يزى المليطـان زكا


الشرعية ص 111 ) .

 وكذلك إذا كان لكل واحـد منها مـال منفرد ، ولم ينفرد أحـدمـا عن الآخر بـالمول ، مثل أن =

وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرًا ، لا في قدر الواجب ، ولا في قدر النصاب



 منهم نصاب ؟ والثاني : في صفة الخلطة التي لما تأثير في ذلك . وأمـا اختلافهم أولاً في هل للخلطــة تـأثير في النصـاب ، ، وفي الواجب ، أو أو

















 لدينا ، والصواب ما أثبتناه ، لأنه جزء من المديث .

فقط ، قالوا : إن قولـه عليـه الصلاة والسلام " ومـا كان مـن خليطين ، فبالهـا يتراجعان بالسوية " وقوله „" لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين بكتع "، يـدل دلالة واضحة أن ملك المليطين كلـك رجل واحـد ، فإن هــا الأثر الأثر خضص

 والنصاب معا عند الشافعي ، وأصحابة (r) .
 خليطان ويتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام : „ لا يكمع بين مفترق ،
 توجب عليه كثرة الصدقة : مثل رجل يكون له اله مائـة وعشُرون شـاة ، فيقسم

 الــديث ، وجب أن لا تخصص بـه الأصـول الثـابتـة الجمـع عليهـا ، ألمني أن الن النصاب ، والمق الواجب في الزكاة يعتبر بلك الرجل الواحد .












وأما الذين قالوا باللنطة ، فقالوا : إن لفظ الخلطة ، هو أظهر في الثلطــة نفسها منه في الثركة ، وإذا كان ذلـك كــلـك ، الفـك ، فقولـه عليـه الصلاة والسلام


 تراجع ، إذ المأخوذ هو من مال الشركة .



 والسلام „ لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين كجتع " على ما ذهب إليه .




 الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب
وأمـا الشـافعي ، فقـال : معنى قوله : ״ و ولا يفرق بين كجتع " أن يكـون
 نصاب الملطاء عنده نصاب ملك رجل واحد في الـمك .
وأمـا (1) القـائلـون بـالـلطـة ، فبانهم اختلفوا فِا هي الملطـــة المؤثرة في (1) كان الأولى أن يقول ، والقائلون بالجلطة اختلفوا ، لأنه لا داعي للتفريع ـ تأمل ذلك .




 أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف ، أو جيعها .
 الـلطة في الزكاة وهو مذهب أبي يُد بـن حزم الأندلـي (غ) .
(1) في جميع النـخت التي لـدينـا مكـذا ( يعتبر ) والصواب (لا يعتبر ) وهو مـا ذكرنـاه من مـذهب الشافعي . وذكره المؤلف قبل قليل كذلك . تأمل العبارة الـا
(r) هكــا مـا بين القوسين في جميع النــخ التي لـدينـا ، والكـلام نـاقص كَا ترى يكتـاج إلى زيـادة

إيضاح . تأمل ذلك .

(ع) انظر ( الكلم (100/7) .

Try
الفصل الخامس
في نصاب الحبوب ، والثار ، والقدر الواجب في ذلك
وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما مـا سقي بـالـطاء ، فـالعشر ، وأمـا

وأما النصاب ، فإنه اختلفُوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة . فصار المههور إلى إيجاب النصاب فيـه ، وهو خخسـة أوسق ، والوسق ستون


 أبو حنيفـة يقول في المـد رطـلان ، وفي الصـاع إنـا

حنيفة : ليس في اللمبوب ، والثار نصاب (ث) .
 الصــلاة واللـــلام : ( فيا سقت اللطاء العشر ، وفيا سقي بــــــالنضـــح نصف






(Y) في نسخة ॥ دار الفكر ه ( بـد ) .
(r) (r) انظر ( (



والمديثان ثابتان ، فن رأى أن الثصوص يبنى على العموم قال : لابـد من


 قد يكون للبعض وقد يكون للكل ، ومن رجح العموم ، قـال : لا نصـاب ،


 الثصوص متصلا بالعموم فيكون استشناء .
واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بها العموم فيه ضعف فـإن الـديث إنـا
خرج خرج تبيين القدر الواجب منه .
واختلفوا من هـذا البـاب في النصـاب في ثـلاث مسـائل : المــئلـة الأولى في ضم
 العنب ، والتمر بالحرص . الثالثة : هل يكسب على الرجل ما يأكلـه من ثُره ، وزرعه قبل المصاد ، والمذاذ في النصاب ، أم لا ؟
أمـا المسئلـة الأولى : فـبانهم أجمعـوا على أن الصنف الـواحــد من المبـوب


(1) في نسخة دار الفكر » وهو المشهود « والصواب ما أثبتناه .





7Y

واختلفوا في ضم القطلني (I) بعضهـا إلى بعض ، وفي ضم اللـنطـة ، والشُعير والسلت (Y) فقال مالـك : القطنيـة (r) كلها صنف واحـد : الحنطـة ، والشعير والسلت أيضا (\&) وقال الشافعي وأبو حنيفة ، وأحد ، وجاعة : القطباني كلها أصنــاف كثيرة بحسب ألمائهـــا ، ولا يضم منهــا شيء إلى غيره في حســـاب

النصاب .
وكذلك الشعير ، والسلت ، والحنطة عندم أصناف ثلاثـة ، لا يضم واحـد
منها إلى الآخر لتكيل النصاب (0)
= أصنافأ أخذ من وسطه . وليس الأمر كـذلـك بل إهه جكعون على الصنف الواحـد . أمـا إذا كان



نوع منه ، وبه قال ابن المنذر ، وقال غيرها :
 فينبغي أن يتساووا في كل نوع منه ، ولا مشقة في ذلك بغلاف الماشية ، إذا كانت أْنواعاً . انظر
( VIY/Y ( المغني (
 والأرز ، والسمس ، وليس القمح والشعير من القطاني . ( الظر المبر ، المباح المنير ) .







 والأوزاعي ، والثوري ، والمسن بن صالح ، وشريك ، وأبو حنيفة ، وسائر أصحاب الرأي ، وألما ، وأبو
 القطلي كلها بعضا إلى بعض ، ولكن لا تضم الـنطة ، والشعير ، وهذا مذهب مالـك ، وروايـة=

وسبب الـلاف هل المراعاة في الصنف الواحد ، هو اتفاق المنـافع أو اتفـاق الأسطاء ؟ فن قال اتفاق الأسطاء ، قال : كلما اختلفت أسطؤهـا : فهي أصنـاف كثيرة ، ومن قال اتفـاق المنـافع ، قـال : كلمـا اتفقت منـافعهـا ، فهي صنف
.واحد ، وإن اختلفت أسمؤها .
فكل واحــد منها يزوم أن يقرر قــاعـدتــه بــاستقراء الثرع ، أعني أن أحدها يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأساء ، والآخر بـالأشيـاء التي اعتبر الشرع فيها المنافع ، ويشبهd أن يكون شهادة الشرع للأسم؛ في الزكاة أكثر من شهادته للمنـافع ، وإن كان كلا الاعتبـارين موجوداً في الشرع • والله . أعلم

وأما المسئلةالثانية : وهي تقـدير النصـاب بـالـرص ، واعتبـاره بـه دون الكيل فإن جمهور العلماء على إجـازة الخرص في النخيل والأعنـاب حين يبـدو صلاحها للضرورة أن يخلي بينها ، وبين أهلها رطبا (1) وقـال داود : لا خرص إلا في النخيل فقط (r) وقـال أبو حنيفـة ، وصـاحبـاه : الخرص بـاطل ، وعلى رب الملا أن يؤدي عشر ما تحصل يده ، زاد الخرص ، أو نقص منه .

عن أُحد . وحكى ابن المنذر عن المسن البصري والزهري ضم القصح إلى البُعير ، وحكى ابن المنذر

عنها ـ ( الجموع 10-8 ع ) .
(1) وهو قول مالك . انظر ( المدونة (







Tri
والسبب في اختلافهم في جـواز الحرص معـارضـة الأصـول لـلأثر الـوارد في

 (1) " (1) "

وأما الأصول التي تعارضه ، فلأنه من باب المزابنـة المنهي عنهـا ، وهو بيا كيع





ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثار .

 فلك ، وإن شئتم ، فلي ، أعني في قسمة الثًار ، لا في قسمة الحب ، الحبرص ،



 (97\%/६ يطيب قبل أن يؤلم منه ،


 الأنصاري من بني المارث بن الثزرج أبو تُد تقيب بدري أمير . ( جُريد أسطاء الصحابة ) .

عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ه. .
وخرص الثار لم يخرجه الشيخان ، وكيفا كان ، فالمرص مستثنى من تلـك

 المسلمين إلا بدليل ، والله أعلم .
ولو صح حديث عتاب بن أَسِيد (1) لكان جواز الحرص بينًا ، والله أعلم .


 ولـذلـك لم يجز داود خرص العنب . واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في . جواز خرصه (r)

والسبب في اختلافهم اختـلافهم في قيـاســ في ذلـك على النخـل ، والعنب

 الصحابة ) .




 مرسل ( تلخيص المبير ، IV/T ) مالي

 بلا خلاف إذا قلنا تجب فيه الزكاة . ( الظر الجموع ها

Tr
والمُخْرَجُ عنـد المليع من النخـل في الـزكاة ، هـو التمر ، لا الرطب ، وكـذلــك الزبيب من العنب ، لا العنب نفسه ، وكذلك عند القـائلين بوجوب الزكاة في الزيتون ، هو الزيت ، لا الحب قياسًا على التر ، والزبيب . وقال مـالك في العنب الـذي لا يتزبب (1) ، والز يتون الـذي لا يعتصر ، (r) أرى أن يؤخذ منه خبّا

وأما المسئلة الثالثة : فإن مالكا ، وأبـا حنيفـة قـالا : يكسب على الرجل مـا أكل من ثره ، وزرعـه قبـل المصـاد في النصــاب (r) وقـال الثـا الثــافعي : لا يكسب عليه ، ويترك المارص لرب المال ما يأكل هو ، وأهله (8)

والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس : أما



(1) في نسخة دار الفكر ٪ ( ولا يتزتب ه والصواب ما أثبتناه .

(r) انظر ( المدونة ( $)$











 والآكلة ، والوصية والعامل ، والنوائب ، وما وجب في التر من المق " .


 الأجناس الثلاثة التي الزكاة خخرجـة من أعيانها لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها جزئة . واختلفوا هل يجوز فيهـا أن يخرج بـدل العين القيـة ، أو لا يجوز ؟ فقـال مـالـك والثـافعي : لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بـدل المنصوص عليـه في
(1) العرية : النخلة يعريا صاحبها غيره : ليأكل ثُربّا . والبع ( العرايا ) ( المباح المنير ) .




(







$7 T 0$
الزكوات (1) وقـال أبو حنيفـة : يـــوز ، سـواء قـدر على المنصـوص عليـه أو لم
يقدر (r)
وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة ، أو حق واجب للمساكين ؟ فنـ قـال :

 للمساكين (r) فلا فرق بين القية والعين عنده . وقد قــالت الشـافعيـة : لنـا أن نقول : ـ وإن سلمنا أهـا حق للمسـاكين ـ إن الثـارع إنـا علق الحق بـا بالعين ،
 إغـا خصت بـالـذكر أعيـان الأموال تسهيلاُ على أربـاب الأموال ، لأن كل ذي مال إنا يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه ، ولــذلـك جـا بعض الأثر أنـه جعل في الـديـة على أهل الحلل حللأ على مـا يـأتي في كتـاب المدود



 (r) في نسخة دار الفكر n لمساكين ه والصواب ما أثبتناه .

## الفصل السادس

(1) في نصاب العروض

والنصاب في العروض على مذهب القـائلين بـذلـك إنـا هو فِي اتخـذ منهـا

 العروض عند الـذين أوجبوا الزكاة في العروض ، فإن مـالكـا قــال : إذا بـا بـاع
 تضبط له أوقات شراء عروضه .

وأما الذين لا ينضبط لمم وقت مـا يبيعونـه ، ولا يشترونـه ، وم الـذين يغصون باسم المدير ، فحك هؤلاء عند مـالـك ، إذا حـا حـال عليهم المول من ين يوم




 عنه : إذا لم يكن له ناض ، وكان يتجر بالعروض ، لم يكن يكن عليـه في في العرو شيء . فنهم من اعتبر فيه النصاب ، ومنهم من لم يعتبر ذلك (r) . وقـال المزني : زكاة العروض تكـون من أعيـانها ، لا من أثمـانها (r) وقــال
(1) ( ( غرضت المتاع للبيع ) أظهرته لذوي الرغبة ، ليشتروه ( المصباح المنير ) .
 . ( 111 )
 كالنقد ، ومن أين يخرج ؟ فيه ثلاتـ أقوال : المثهور البـديـد : يخرج من القيـة ، ولا يجوز أن =

 عليه الـول قَوْمه وزكاه (r) .

وقال قوم : بل يزي ثنه الـذي ابتـاعهـ بـه ، لا قيتـه (T) وإنـا لم الم يوجب







## الجملة الرابعة : في وقت الزكاة

وأمـا وقت الزكاة ، فإن جههور الفقهاء يشترطـون في وجـوب الـزكاة في
 ولانتشاره في الصحـابـة رضي الله عنهم ، ولانتـــار العمل بـه ، ولاعتقـاده أن




(r) لم أعثر على قائل هذا القول .


 كان نصابا ، أم لم يكن . ولكن المؤلف لم يرضح ذلك . فتالمل .

مثّل هـذا الانتشـار من غير خلاف لا يـــوز أن يكـون إلا عن تـوقيف . وقـد



الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ، ومعاوية (٪) .
وسبب الإختلاف أنـه لم يرد في ذلـك حـديث ثـابت . واختلفوا من هـــا الباب في مسائل ثُــانيـة مشهورة : إحـداهــ : هل يشترط المول في في المعـدن إلذا قلنـا إن الواججب فيـه ريع العشر ؟ الثـانيـة : في اعتبـار حـول ربـح المـال .
 حول الدين ، إذا قلنا إن فيه الزكاة ـ الحامسة : في اعتبار حول العروض ، إذا قلنا إن فيها الزكاة . البـادسة : في حول فائـدة المـاشيـة . السـابعـة : في جول

 ذلك ، وهو مذهب مالك ، والثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول .




 عياش وحديثه عن "غير أهل الثام ضيفغ، ،( تلغيص المبير 1/ / 107 ) .

## 744

أمـا المسئلـة الأولى : وهي المــدن ، فإن الشــافعي راعى فيهه المول مـع


 فيه ، ومن شبهه بالتبر ، والفضـة المقتنيتِيْن ، أوجب المول ، وتشبيهـه بـالتبر ، والفضة أبين . والله أعلم .
المسئلة الثانيـة : وأمـا اعتبـار حول ربح المـال ، فبإنه اختلفوا فيـه على ثلاثة أقوال : فرأى الشافعي أن حولـه يعتبر من يوم الستفيـد سواء كان الـن الأصل



 عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه (غ)
(1) فيه قولان مشهوران في مـنهب الــافتي ، والصحيح المنصوص في معظم كتبَ الثــافعي ، وبـه










 ( ( انظر ( الشرح الصغير / / اسا ) .

وفرق قوم بين أن يكـون رأس المـال الــائـل عليه الـــول نصـابـا ، أو

 وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكـه حك المال المستفـاد ، أو



 مذهب مالك ويشبه أن يكون الذي اعتمه مالك رضي الله عنه في ذلـك ، الـك ، هو
 عن مالك مثل قول المثهور .

وأما المسئلة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنه أجمعوا على أن المـال ، إذا

 واختلفوا إذا استفاد مالاً ، وعنده نصـاب مـال آخر قـد حــال عليـه الـول



 أصله نصابًا ـ ا انظر ( المني r


$7 \varepsilon 1$

فقالل مالك : يزكي المستفاد ، إن كان نصابـا لـولـه ، ولا يضم إلى المال الـــي وجبت فيه الزكاة ، وبها القول في الفوائد قال الشافعي (1) وقال أبو حنيفـة ، وأصحابه ، والثوري : الفوائد كلها تزكى بكول الأصل إذا كان الأصل نصـابـا ،

وكذلك الربح عندم (r) .


 وأنه مال واحد ، قال : إذا كان الوارد عليه الزكاة بكونه نصـابـا ، اعتبر حولــه بكول المال الوارد عليه .

المول " يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال ، إلا بدليل .
وكان أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصلـه الـذي يعتده في هذا الباب أنه ليس من شرط المول أن يوجد المـلـال نصـا أجزائه ، بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط ، وبعضًا منه في كله . فعنده أنه إذا كان مال في أول المول نصابا ، ثم هلك بعضـه ، بـلـه ، فصـار أقل


( النهاج مع ثرحه ناية العْتاج r/1.0 ) .



 الأصل نصابًا كا تدم .

هي نصاب.، ثُ استفاد مالأ في آخر المول ، صـار بـه نصـابّا ، أنـه تجب فيـه الزِكَاة ، وهذا عنده موجود في هذا المال ، لأنه لم يستكل المول ، وهو في جميع




 الأموال .

وأما من رأى أنٍ اشتراط الحول في المال إنا سببـه الناء ، فواجب عليـه أن يقول : تضم الفوائبد فضـلاً عن الأربـاح إلى الأصـول ، وأن يعتبر النصـاب في في
 من نوعها ، أها تجب فيها الزكاة .
 ما ابتمده أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه . وأما المسئلة الرابعة : وهو اعتبـار حول الـدَّيْن ، إذا قلنـا إن فيـه الز الزكا

 فيه زكاة واحدة ، وإن أحوالآ وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال (r) ه أحوال وقوم


 أحوالاً ، فأحوال :
(1) قالوا : يزكيه لعام واحد ، وإن أقام الدين أحوالأٍ عند الذي عــده الـدين وقوم قالوا : يستقبل به المول (r)



 فيه زكاة ، فلا يخلو أن يشترط فيها المول ، أو لا يشترط ذلك ،

فإن اشترطنـا ، وجب أن يعتبر عـدد الأحوال ، إلا أن يقول كلمـا انقضى
 الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين المـال ، وحلول الحول ، فلم يبق إلا حـق


 فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط ، لأنه لما حـالن عليها الحول فيا

 في الأعوام الســالفـة كان الواجب فيهـا أقـل ، أو أكثر إذا كانت مــا تجب فيـه
(1) وهو مروي عن سعيد بن المـيب ، وعطا، بن أبي رباح ، وعطـا، الـراسـاني وأبي الزنـاد . انظر




 تحتسب عليه للسنوات التي كان يككن للدائن المصول على دينه فيها . والله أعلم (r) في نسخة \# دار الفكر ه ( وفيه ما شبه ) والصواب ما أثبتناه .

الزكاة ، وهو شيء يجري على غير قياس ، وإنا اعتبر مالك فيه العمل .


الوجوب .
وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى
 أنـه إن هلكت بعـد انتضـاء الحول ، وقبل التمكن من دفعهـا إلى الإمـام ، فـلا شيء عليه .

ومالك تنقسم عنـده الـديون لــذه الأحوال الثلاثـة ، أعني أن من الـديون
 المول مثل ديون المواريث ، والثالث دين المـدير . وتحصيل قولـه في الـديون

ليس بغرضنا
المسئلة الحامسة : وهو حول العروض ، وقد تقـدم القول فيها عنـد القول
في نصاب العروض
وأما المسئلة السادسة : وهي فوائـد المـاشيـة ، فـإن مـذهب مـالـك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض ، وذلـك أنـه يبني الفـائـدة على الأصل إذا كا كان


 وأما مالك ، فالربح ، والنسل عنده حكها وائه واحد ، ويفرق بين فوائد الناض ، وفوائد الماشية (r) .

وأما الشافعي ، فالأربـاح ، والفوائد عنـده حكها واحــد بـا باعتبـار حولما



 عليهم باللشال ، ولا يأخذ منها شيئًا ، وقد تقدم الحديث في با باب النصاب . المسئلة السابعة : وهي اعتبار حول نسل الغنم ، فإن مـالكـا قـا

 أن تكون الأمهات نصابا (r) .

وسبب اختلافهم ، هو بعينه سبب اختلافهم في ريح المال .
 منـع ذلـك (8) وجـوزه أبـو حنيفـة ، والشــافعي (0) وسبب الــلاف هـل هي
(1) تد ذكرنا مذهب الثـانمي في المستغاد منصلاً ( انظر ص rav ) أْـا بالنسبة لغوائد الماثيبة ونسلها ، فكا ذكا المؤلن .









عبادة ، أو حق واجب للمساكين ، فن قال : عبادة ، وشبها بـالصلاة ، لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالمقوق الواجبـة المؤجلـة ، أجـاز إخراجه قبل الأجل على جهة التطوع • وقد احتج الشافعي لرأيـه بــديث عليّ : ״ أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل حلها ، (1) . الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة

والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول : الأول : في عدد الأصنـاف الـذين


الـول . الثاني أن يكون النصـاب كالاً في آخر المول . الثـالث أن يكون في وسط المول بمض

 أهد . انظر ( المغفي r/




الإرسال .



الفصل الأول
في عدد الأصناف الذين تجب لم الزكاة
فأمـا عـدده ، فهم الثانيـة الـذين نص الله عليهم في قولـه تعـالى : (ا إنّا
الصَدَكاتُ للفُقَرَاء والمسَاكِين هِ الآية .
واختلفـوا من العـدد في مسئلتين :

 صِنْ
فـذهب مـالـك ، وأبو حنيفـة إلى أنـه ييوز لـلإمـام أن يصرفهـا في صنف

 تعالى (r)

وسبب اختلافهم معارضـة اللفظ لمعنى ، فإن اللفـظ يقتضي القسمـة بين

 الصدقات لا تشر يكهم في الصدقة ، فالأول أظهر من جه المهة اللفظ ، وهـذا أظهر منّ جهة المعنى .

ومن المجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي (r) أن رجلاً سأل النبي (ix



 أساء الصحابة ) .

ني ، ولا غيره في الصدقات حتى حك فيها ، فجزأهـا ثــانيـة أجزاء فـإن كنت
من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " (1) .
وأما المسئلة الثـانيـة : فهل المؤلفـة قلوبهم حقهم بـاقِ إلى اليوم ، أم لا ؟ فقال مالك : لا مؤلفة اليوم (r) وقـال الثـافعي وأبو حنيفـة : بل حق المؤلفـة بـاقي إلى اليـوم ، إذا رأى الإمــام ذلــك ، وهم الــذين يتـألفهم الإمــام على

الإسلام (r)
 الأمة ؟ والأظهر أنه عام ، وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله ، أو في حـال والـ دون حال ؟ أعني في حال الضعف ، لا في حال القوة ، ولنلك قـال مـالـ الـا لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام ، وهذا عا قلنا التفات منه إلى المصالح عـا
(1) رواه أبو داود في سننه وسكت عنه . انظر ( سنت أبي داود مع عون المعبود 0 / TV TV ) .















789
الفصل الثاني
في الصفة التي تقتضي صرفها إليهم



$$
\text { والَّـَاكين .. }\} \text { (r) . }
$$

واختلفوا في الغني الذي جوز له الصدقـة من الـذي لا تجوز ، ومـا مقـدار



 المسكين ، فأهدى المسكين للغني " (r) .
وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقـة لغني أصلآ جــاهـدا كان ان أو أو

 أن لا جوزز لفني أصلاً .
(1) في نسخة ة د دار الفكر ، ( فأجدها ) والصواب ما أثبتّناه .
(r) سورة التوبة آية •7 .
(r) رواه أبو داود وابن ماجة من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أُلم عن عطاه بن يسـار عن أين سعيد .






وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصنـاف المذكورين هو

 العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعـامل ، والــاجـة بـــائر الأصنـاف - المنصوص عليهم

وأما ححدُ الغنى الذي ينع من الصدقة ، فـذهب الــــافعي إلى أن المـانع من الصدقة ، هو أقل ما ينطلق عليه الاسم (") وذهب أبو حنيفـة إلى ألن ألما الغني هو
 حديث معاذ له » فـأخبرم أن الله فرض عليهم صـدقــة تؤخــذ من أغنيـائهم ، ،

 الاجتهاد (r)
وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هـو معنى شرعي ، أم معنى لغوي ؟ ؟ فن الغن قال : معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى ، ومن قال : ممنى لغوي اعتير العـي في ذلك أقل ما ينطلق عليـه الاسم ، فن رأى أن أقل مـا ينطلق عليـه الاسم


 أنظر ( المغني r / / (77 ) ) .






هو حدود في كل وقت ، وني كل شخص جعل حــلـه هــا ، ومن رأى أنـه غير حـدود ، وأن ذلـك يختلف بـاختلاف المـالات ، والـاجـاجـات ، والأشخـاص ، والأمكنة ، والأزمنة ، وغير ذلك ، قال : هو غير محدود ، وأن ذلـك راجع إلى الاجتهاد .

 وأحسب أن قومًا قالوا بهن الآثار في حد الغنى (r) .

واختلفوا من هذا الباب في صفـة الفقير ، والمسكين ، والفصل الـذي بينها
 مالك (8) وقال آخرون : المسكين أحسن حالاً من الفقير ، وبه قال أبو حنيفـة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه (0) وفي قوله الثاني أنها المّان دالان على معنى








 عبد البـ



 وأما مذهب الثـانعي ، فإن الفقير أُسؤ حـالاَ من المكين ، لأن الرسول صوات الشَ عليه كان=

واحد وإلى هذا ذهب ابن القاسم ، وهذا النظر هو لغوي إن لم يكن لـه دلالـة شرعية ، والأشبه عنـد استقراء اللغـة أن يكونـا اسمين دالين على معنى واحـد الا يختلف بالأقل ، والأكثر في كل واحد منها ، لا أن هذا راتب من أحدهـا على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه .

 المكاتَبُون ()

وابن السبيل هو عندم المسافر في طاعة ينفد زاده ، فلا يـــد مــا ينفقـه ، وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة (ז) .


=



 (1) تحصيل مذهب مالك : أنه يورز للإمام أن يـتري رتـابـا منـا من مـال الصـدقة ، ويعتقهم ويكون







 (0) عند أهد يعطى الغازي في سبيل الله ، ويعطى كذلك الفقير ما يمج به الفرض ويعر . انظر=
tor

جار الصدقة ، وإنا اشترط جار الصـدقـة لأن عنـد أكثرهم أنـه لا يجوز تنقيل الصدقة منّ بلد إلى بلد إلا من ضرورة (1) ،


$$
\begin{aligned}
& \text { (rer/r / الأبصار (r ) } \\
& \text { (1) الظر ( الأم ז/ } \mathrm{r} \text { ( ) ) . }
\end{aligned}
$$

الفصل الثالث
؟ يجب كم ؟

وأما قدر ما يعطى من ذلك ، أمـا الغـارم ، فبقـدر مـا عليـه إذا كان دَيْنـه في طـاعـة وفي غير تَرَفي ، بـل في أمر ضروري ، وكـــنـلـــك ابن السبيـل يعطى

. السبيل الغازي
واختلفوا في مقدار ما يُعطى المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يمد مـالـك
 ما يعطى من ذلك نصابًا ، أو أقل من نصـاب آ آلا وكره أبو حنيفـة أن يعطى أحد من المـاكين مقدار نصاب من الصدقة (r) وقــال الثوري : لا يُعْطى أحــد

عيال ، وكانت الزكاة كثيرة .
 الغنى في مرتبة من لا جوز له الصدقة ، لأن ما حصل له من ذلـك المـال فوق
 من نصاب .





$$
\text { ذكره الكرخي ـ ( بدائع الصنائع r / ז1 } 1 \text { ) . }
$$

(६) وهو أظهر الروايتين عن أحـد ، وهو تول الثوري ، والنخعي ، وابن المبارك ، وإبــق . ا انظر

(0) في نسخة » دار الفكر " و n دار المعرفة « » وكان " والصواب ما أثبتناه .

القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى ، فهو حرام عليه


معرفة أول مراتب الغنى .
وأما العامل عليها ، فلا خلاف عند الفقهاء أنه إغا ياخذ بقدر عمله .
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتـاب ، وإن تـذكرنـا شيئـا مـا يشـاكل غرضنا ، ألمقناه به إن شاء الله تعالى .

## كتاب زكاة الفطر

 والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصولالأول : معرفة حكها .
الثاني : في معرفة من تجب عليه .
الثالث : گَجْب عليه ، وعاذا تجب عليه ؟
الرابع : مق تُب عليه ؟
الخامس : من جَجوز لـ ؟

كتاب زكاة الفطر (1)

## الفصل الأول

في معرفة حكها
فأما زكاة الفطر ، فـإن المهور على أهنا فرض (r) وذهب بعض المتأخرين
 منسوخة بالزكاة (६)

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلـك ، وذلـك بـأنـه ثبت من حـديث



أنثى من المسلمين " (1) .
( وظـاهر هـذا يقتضي الـوجـوب على مـذهب من يقلـد الصـاحب في فهم






(r) هو أشهب صاحب مالك ، وحكي عن ابن اللبّان من الشافعية كذلك . انظر ( نيل الأوطـار ع / / . (r.r








 المهور إلى أن هـذه الزكاة داخلـة تحت الزكاة المفروضة ، وذهب الغير إلـا إلى ألنا

 بها ، ولم نه عنها ، ونخن نفعله " (r) . .
=


 لا يظهر لما معفى . والهُ أعلم .
(Y) رواه النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة .



 فرض آخر . انظر ( نيل الأوطار ع / ع / ) .

ทา

الفصل الثاني
فيمن تجب عليه ، وعمن تجب ؟
 كبارًا عبيدًا ، أو أحرارًا لـديث المِ ابن عر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث ، فقال :



 وكذلك في عبيده ، إذا لم يكن لمم مال ، واختلفوا فيا سوى ذلك . وتلخيص مذهب مالك في ذلك : أنها تلزم الرجل همن ألزمه الشرع النفقة





الظاهر (0) .
. (Y)












 لأنه لا يجتع أن تجوز له ، وأن تجب عليه (1) وذلك بين . والله أعلم .



والعبيد (0)
فن فهم من هذا أن علة الـى الولاية ، قال : الولي يلزمه إخراج الصدقـة
 الزكاة عن كل من ينفق (1) عليه بالشرع •
(1) مذا الوجه الأول في مذهب الثافعي ، وأصحها عند الرافيي ، والوجه الثاني : تجب على وليه







(2) انظر (
(0) انظر المادر الـابقة للأئة الأربعة ونتس الصـحات .
(1) في نسخة n دار الفكر، و و المكتبة التجارية الكبرى ، " ي يتفق ^ والصواب ما أثبتناه .

זור
وإنا عرض هـذا الاختلاف لأنـه اتفق في الصغير ، والعبـد ، وهــا اللــذان
 غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة ، فذهب مـالـك إلى ألـ أن العلـة في

 تونون " (r) . . ولكنه غير مشهور .

واختلفوا من العبيد في مسائل : إحداها مَا قلنا وجوب زكالته على السيد ،

 السيد في العبد الكافر زكاة (8) وقال الكوفيون : عليه الزكاة فيه (0) . والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلكـ في في حـديث ابين
 أيضًا الذي هو راوي المديث من مـذهبـه إخراج الزكاة عن العبيـد الكفـار (v)
(1) في نسخة ه المكتبة التجارية الكبرى ، ( نا ) والصواب ما أثبتناه .
(r) ا( الظر المصادر السابقة للأئة الأربية .


الأوطار \& / r.r ) .







وللخلاف أيضًا سبب آخر ، وهو كون الزكاة الواجبة على الـيـــد في العبـد هل


 لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات .

الفطر (r) وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأهد : لا زكاة عليه فيه (r) . والسبب في اختلافهم تردد المكاتب بين الحر ، والعبد .



صدقة (0) .
وسبب الملاف معارضة القيّاس للعموم ، وذلك أن عوم اسم العبـد يقتضي
 غضص بالقياس ، وذلك هو اجتاع زكاتين في مال واحد ، وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد ، وفروع هذا الباب كثيرة الج
(1) في نسخة ه دار الفكر " ( يكلف ) والصواب ما أثبتناه .




 (0) انظر ( الدر الختار شرح تنوير الأبصار r / ז r

## الفصل الثالث مما تجب ؟








فن فهم من هذا الحديث التخيير ، قال : أيت أخري من من هذا ، أجزأ عنه ،


المُخْرِج ، أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني

 ما يؤدى من القمح • فقال مالك ، والشافعي : لا يجزئ منه أقل من ما ماع ماع وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يجزئٌ من البر نصف صاع اله والسبب في اختلافهم تعارض الآثار ، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيـد




 - (or/r ( r )
(0) انظر ( تحفة الفقهاء / / (017 ) ) .

 زبيب "(1) وظاهره أنه أراد بالطعام القمح •

 واحد « خرجه أبو داود .

وروي عن ابن المسيب أنه قال : د. كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله

 حديث أبي سعيد ، وقاس البر في ذلك على الشعير سوّى بينها في الوجوب ونـي .
(1) المديث متفق عليه .







انظر ( أبا داود مع شرحه عون المبود 7 / 19 ) وانظر اختلاف الروايات في ( نصب الراية

 ( ( نصب الراية $/$ / (

## الفصل الرابع

## متى تجب زكاة الفطر ؟

وأمـا متى يجب إخراج زكاة الفطر ؟ فــنهه اتفقـوا على أهنـا تجب في آخر
 واختلفوا في تحديد الوقت ، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنـه تجب بطلوع الفجر من يـوم الفطر ، وروى أشهب أنـا تـا تجب بغروب الشمس من آخر يـو رمضان (r) وبالأول قال أبو حنيفة (r) وبالثالثي قال الثال الشافعي (\&) . وسبب اختـلافهم هـل هي عبـادة متعلقـة بيـوم العيــد ؟ أو بخروج شهر رمضان ؟ لأن ليلـة العيـد ليست من رمضـان . وفـائـدة هـذا الاختلاف في المولود يـولـد قبـل الفجر من يـوم العيـد ، وبعـد مغيب الشمس هـل تجب عليــه أم (0) $؟$

(1) تقدم تخريج المديث .







 ولـد ، أو أسلم قبـل غروب الشـس ، فعليـه الفطرة ، وإن كان بعـد غروبها ، ، لم تلـزمـه . انظر


## (1) الفصل الخامس - في مصرفها

وأما لمن تصرف ، فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : > أغنوم عن السؤال في هذا اليوم "() ه( واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمـة ؟ والمهور على أنـا لا تُجوز لهم (r) وقـال أبو خنيفة : تجوز لم (2) .
وسبب اختلافهم هل سبب جوازهـا هو الفقر فقـط ، أو الفقر مع الإسـلام


 والسلام » صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم " .







## بسم اللا الرحن الرحي ... وصلى الله على سيدنا مَد وآله <br> وصحبه وسلم تسلبّا

## كتاب الصيام

## كتاب الصييام

وهذا الكتـاب ينقسم أولاً قسهين : أحـدهـا : في الصوم الواجب ، والآخر : في المندوب إليه ، والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين : أحدهــا في الصوم والآخر في الفطر .
(1) قـال النووي : هـو في اللغـة الإمســاك ، ويستعمـل في كل إمسـاك ، يقـال : كــام إذا سكت ،

 وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من المجرة . الهكة من الصيام بالشهر القتري : كان السؤال كالتالي : لماذا شرع الله الصيام بالشهر القمري ، ولم يكن بـالشهر الشـسي ؟ فلو أن الله فرضـه في شهر من




 ذلك أدعى للإقبال على الصيام ، وأسلم من الملاف ؟ ه هذا ما فاله الإلخوان الـا







 الشهر ، ويتعرف عليـه بسهولة ، ويسر دون مشقـة ، أو سؤال أي أحـد كاليوم الأول مثـلاً ، أو =
= لك إلنسان





 في الفصول المعتدلة كأيام الريبع والحريف .




أوقات يختلفة من الطول ، والقصر ، والحرارة ، والبرودة ..




والأزمنة .

ومن المعلوم من طبيعة النفس البشُرية أنها تحب التنقل من حالى إلى حال ، وتحب التجـديـيـد في

 وطنه ، ولو كان وطنه أفضل عيشًا وأحسن مناخنا ، ونـا ومنظرًا .





 يكون لـه فضل رؤيـة المـلال ، والإعـلان عـنـه ، والفرحــة التي تعم جميـع الفئــات ، والأفراد ، والماعات ، والدول ..
=
الحكة كذلك تنطبق على أشهر الحج ، حيث يكون بالثشهر القمري .
 بعض ، وصوم آخر ين لا يؤثر في وحدة المسلمين في مشارق الأرض ، ومغاربها ، حيث إلا إن ذلـك


الأعلى
وقد أقر عليه الصلاة والسلام اختلاف الصحابة ، والاجتهاد بالرأي .


 قريظة كا أمرنا عليه الصلاة والسلام


 إذن الاجتهاد ، والاختلاف في الفروع ليس هو وليد اليوم بين المسلمين ، وقد قـال عليـه الصلاة








 فسبحان الحالق العظي ، المدبر المكيم ، العالمِ بأحوال عباده !! فضائل شهر رمضان المبارك :


 له ، إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به ، والصيـام جُنّة ، فإذا كان يوم صوم أحـدُ فلا يرفث ، =
$\qquad$
=
 ربه فرح بصومه " متفق عليه . وقي رواية للبخاري " يترك طعامه ، وشرابه ، وشهوته من أجلي ، الصيام لي ، وأنـا أجزي بـه ،
 سبعل|ئة ضعف " . ومعنى » إلا الصـوم ، فإنـه لي " أي لا يطلـع عليـه أحـد غيري ، فـلا يستـولي عليـه الريــه ، ،
 الصفة فهو سبحانه يُطِعم ، ولا يُطْعَم م
 " ولا يصخب " أي لا يكثر لغطه .

 متفق عليه .
 ما تقدم من ذنبه « هتفق عليه .


 أي مسيرة سبعين سنة .


 والمعنى ليلة التقدير ، وسميت بذلك لأن الله تعالى يقدر ما يشـاء من أمره ، أي يظهره في تلـك الليلة بعدما كتبه في الأزل .

 وولا مانع غندي من كل ما تقدم م وقد قيل : إن العابد كان فيا مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله ألف شهر ، أي ثلاتًا ، وثـانـانين


TVO
$\qquad$


 وقال مالـك في الموطـأ من روايـة ابن القـاسم . وغيره سمعت من أثق بــه يقول : إن رسول الله


 ويؤمنّون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر . والروح هو جبر يل عليه السلام .


 الهِ ِ أي بأمر الله تعالى :
 لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا ، والسلامة .
 وحجتهم حديث زر بن حبيش قال : قلت للأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول :
 من رمضان ، وأنا ليلة سبع وعشرين ولكنه أراد ألا يتكل الناس ، ث حلف حلا لا يستثنى أنها ليلة - سبع وعشرين وقيل هي في شهر رمضان دون سـائر العام ، وهو قول أبي هريرة ، وقيل هي في ليـالي الــــة .

 . إليه الشافعي والصحيح أنها في العشُ الأواخر دون تعيين ، والحكة من إخفائها لكي يجتهد الناس في العبادة في


 الآخرة من ليلة القدر في جماعة ، فقد أخذ بجظه من ليلة القدر " .
$=$ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " .
 وأيقظ أهله ، وشد المئزر " متفق عليه .



 والمعوزين ، والفقراء ، والمساكين .

 ولا باردة . تطلع الثشس صبيحتها ليس لما شعاع " .

كوالد الصيام من الجانب التر بوي :

 عن الأكل ، والثشرب ، والبــاع ، والصبر عن الانفعـال ، والاعتداء على الآخرين امتثالآل لأوامر الشرع الدكيم قال عليه الصلاة والسلام n إذا كان يوم صوم أحدى ، فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابٌ أحـد أو قاتله ، فليقل إني صائم " متفق عليه .
 رواه البخاري . وهذا يعنى أن الصائ يسكك عن الانفعال ، فلا يقابل السيئة بالسيئة ، وإذا كان لا يقابل السيئة
 هذا جانب من جانب الترية


 حياة الترف ، والملذات فلا يستطيع ذلك الشخص أن يصمد عندئذ أمـام الصـدمـات والـو اللمكات ،
 مثل ذلك بقوله „ الخْشُوْثِنوا فإن النعم لا تدوم ه ه .

TVV
= تعتاد ذلك ، وتتقبله بسهولة فيا بعد ، وعند الـاجة إليها فالجنـدي الـنـي سيؤخـنـ إلى المعركـة ، لا يؤخذ من داره إلى ساحة القتال دون تدريب علي على القتال ، والكر ، والفر ، ودون سـابق

إنذار

بإتقان تام ، ويقوم بواجبه خير قيام وإلا لقي حتفه عبر الا


يشهل الروح والبسد معا ، والكبير ، والصغير ، والمرأة ، والرجل ، والمراع ، والغني ، والفقير ..
 وتحتاج إلى بذل الجَهْن ، والمبُقة والإتقان التام


سواء المادي منه أم المعنوي ، وهذا شيء جبل علا عليه الإنسان بفطرته .



 لم يعرف كيف يقف عند حد معين من تلك الأطلع واع والأحلام . ومن هنا ، فإن النفس البشرية تحتاج إلى تـدريب ملي لتتحمل المــــاق ، والجَهْد ، والصبر على










 وجد في الجتمعات ما نراه من الجرائُ في كل زمان ، ومكان إذا ما استثنينا عهـد الرسول الكريَ ،
$\qquad$
= وخلفائه الراشدين ، ولأمن الناس على دمائهم ، وأموالمم ، وأعراضهم ، وعاشوا بسلام وطأنينـة ، ووئام فيا بينهم • ورين
ومن مزاياه التربو ية كذلك معرفة مقدار نعمة الـالالق العظيم على عباده . فإن الثيء لا يعرف إلا عندما يفقده الإنسان .

 وقد قالوا " وبضدها تتميز الأشياء ه ه .
وك رأينا أنـانـا قـد أنعم الله عليهم ، فطغوا ، وتجبروا ، وتنكروا لــالقهم ، والمنعم عليهم ، ولـا فقدوا تلك النعم رجعوا إلى الله تعالى .
 يئومّا ) الإسراء .












أما عن الآداب للِّايُم ، فهي

 وشرابه «. .
r ـ ـ أن يغض بصره عن النظر إلى حرام ، وقد قال عليه الصلاة والسلام » النظرة سهم من سهـام
 وقال صحيح الإسناد . ....

أمـا القسم الأول ، وهو الصيـام ، فإنـه ينقس أولاً إلى جملتين : إحـداهــا معرفة أنواع الصيام الواجب ، والأخرى معرفة أركانه .

وأما القسم الذي يتضهن النظر في الفطر ، فإنه ينقسم إلى معرفـة المفطرات ،
و وإلى معرفة المفطرين ، وأحكامهم
فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب ، و بالجملة الأولى منه ، وهي معرفـة



=


الخليعة ..
ع ـ أن يتنـاول الطـيب من الطعـام ، والشراب الملال ، وكـذلـك يلبس اللبـاس الـلال ، وإن كان ذلك مطلوبّا في كل وقت من الملم إلا أنه في الصوم آكد ، وألزم ،
 ينصحون بالإقلال من ذلك مباثرة عند الإنطار . ـ ـ أن يشغل نفبه بتلاوة القرآن ، والتـبيح ، والتهليل وأن يواظب على صلاة الماعة ، وصلاة

التاو
(1) في نسخة ״ دار الفكر " ( شهرًا ) والصواب ما أثتتناه .


 الله تعالى . ثال البيهتي : وروى ذلك عن جاهـد والمسن ، والطريق إليها ضعيف ، ورواه عن همد بن كعب .





الإنسان ذلك على نفسه، ، وهو صيام النذر والـذي يتضهن هـذا الكتـاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات ، هو صوم شهر رمضان فقط . وأما صوم الكفارات ، فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منهـا الكفـارة ،

وكذلك صوم النذر ، ويذكر في كتاب النذر .
فأما صوم شهر رمضان : فهو واجب بالكتاب والسنة ، والإجماع . أما




وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من المجرة .
وأما الإجاع ، فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئــة في ذلك . وأما على من يجب وجوبًا غير يخير ، فهو البالغ العـاقل الــاضر الصحيح إذا الم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم . وهي الحيض للنساء . هذا لا خلاف فيـه لقولـه
 الجملة الثانية

في الأركان والأركان ثلاثة : اثنان متفق عليها ، وهـا الزمـان والإمسـاك عن المفطرات ، والثالث ختلف فيه ، وهو النية ، فأما الركن الأول الذي هو الزمان : فـإنـه ينقسم إلى قسهين : أحـدهـا : زمـان



 وراوي المديث طلحة بـن غبيد الله .
( (£) سورة البقرة آية

## 711

الوجوب ، وهو شهر رمضان ، والآخر زمان الإمساك عن المططرات وهو أيـام






 لرؤيته ") (1) وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال (r) " (r)




 عليه هلال أول الشهر ، صيم اليوم الثاني ، وهو الذي يعرف بيوم الشك (8) : (1) الدديث متفق عليه عن أبي هريرة وتكلته » فإن غ عليم ، فـأكلما عدة شُعبـان ثلاثين ، انظر






 وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم ، وقـال مطرف بن عبـد الله ، وأبـو العبـاس بن سريـج ، وابن قتيبـة ، وآخرون : معنـاه تـدروره = بكساب المنـازل ، وقـال مـالك ، وأبو حنيفـة ، والثـافعي ، وجهور السلف ، والثلف : معنـاه

وروى عن بعض السلف أنـه إذا أغمي المـلال ، رجـع إلى الحسـاب بمسير القمر ، والثشس ، وهو مـذهب مطرف بن الشخير ، وهـو من كبـار التـابعين

 فإن له أن يعقد الصوم ، ويجزيه (1) .


فـذهب الجمهور إلى أن تـأويلــه أكـلـوا العـدة ثــلاثين . ومنهم من رأى أن معنى التقدير له ، هو عده بالمساب ، ومنهم من رأى أن معنى ذلك ألك أن يصبح
 المهور إلى التأويل لـديث ابن عباس الثـابت أنـه قـال عليـه الصـلاة والـا والسلام

 فإنه ليس عندم بين الجمهل ، والمفسر تعـارض أصلاً ، فــذهب المُهور في هــانـا . قدروا له تام العدد ثلاثين يومًا =






وعثرون ليلة ، فلا تصوموا حتّ تروه ، فإن غ عليم ، ، فأكلوا العـة ثلائين " رواه البخاري .


 = .

وأمـا اختلافهم في اعتبـار وقت الرؤيـة ، فبانهم اتفقـوا على أنـه ، إذا رُدئِيَ


 والشافعي ، وأبو حنيفة ، وجههور أصحابهر (غ)
وقـال أبو يـوسف من أصحـاب أبي حنيفـة ، والثوري ، وأبن حبيب من








= (1) (1) معن لائح ، أي واضح

(r) في جميع النـخ التي لدينا هكذا ( أولى ) ولعل الصواب (






ورواه هؤمل بن إباعيل عن سفيان ، وزاد فيه " فإذا رأيت الملال أول النهار ، فلا تنطروا حتى

عنه أنه بلغ عمر بن الحطاب أن قوتا رأوا الملال بعد الزوال فأفطروا ، فكتب


بعد الزوال ، فلا تفطروا (1)
قال القاضي : الذي يقتضي القيـاس ، والتجربـة أن القمر لا يرى والشهس


 ولا فرق في ذلــك قبـل الـزوال ، ولا بعــده . وإنــا المعتبر في ذلــك مغيب

الشسس ، أو لا مغيبها .


 برؤية غيره معه .

= يشهـه رجلان ذوا عَدْل أنها أملاه بالأمس ه .






 دون الكفارة ، انظر ( المتع >/roq ) وانظر ( الجموع 7/rro ) .









فقط (0)
وأما طريق المبر ، فإنه اختلفوا في عـدد الخبرين الـــين يجب قبول خبرم عن

 بشهادة رجل واحد على الرؤية ، ولا يفطر بأقل من شهـا أبو حنيفة : إن كانت السhء مغية قبل واحد ، وإن كانت صاحية بصر كبير ، (1) وهو قول هر ، وعائثة رضي الله عنها ، وروي عن مالك ، والليث . انظر ( حـاثية اللقنع ه . (roq
 وأكثر العلما، ، وكا رجحه المؤلف .



مذهب عامة العلماء .


 الجموع ج/ /TYq ) .

لم يقبل إلا شهادة المج الغفير ، وروي عنه أنه تُقْبل شهـادة عـدلين ، إذا كانت
. الـط؛ مصحية (1)
وقد روي عن مـالـك أنـه لا تقبل شهـادة الشـاهـدين إلا إذا كانت اللـطاء
مغية .
وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور ، فإنـه لم يفرق في
ذلك بين الصوم ، والفطر کا فرق الشافعي (r) .
وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا البـاب ، وتردد الخبر في ذلـك بين
 فيها العدد . أما الآثار ، فن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحن بن الـن زيد ابن الخطاب أنه خطب" الناس في اليوم الذي يشـك فيـه فقـال : إني جـالست
=



 (1) هــا بـالنـبـة لرؤية شهر رمضان ، وكان الشهود من المصر ، وإن كانوا من خـارج المصر : ذكر الطحاوي ، وقال : يقبل خبر الواحد


 رمضـان إلا بشهـادة رجلين حر ين عـدلين ، ،لـديث الــا





TAV
 " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غُ عليكم ، فأتُوا ثلاثين ، فإن شهـد
. (1) " () هاهدان فصوموا ، وأفطرور ،
ومنها حديث ابن عباس أنه قال : " جـاء أعرابي إلى النبي ملّالِّن ، فقـال : أبصرت الهـلال الليلـة ، فقـال : „ أتشهـد أن لا إلـه إلا الله ، وأن عمـدًا عبـده ورسوله ؟ قال : نعم • قال : يابلال أذن في الناس ، فليصوموا غـدًا ه خرجـه الترمذي قال : وفي إسناده خلاف ، لأنه رواه جهاعـة مرسلاً (r) ومنهـا حـديث رِبْعي" بن حراش خرجه أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحـاب


لرؤيته ، وانسكوا ها .. " . الحديث . وانظر ( النسائي ع/ چ•1 ) .

 عدل ، نسكنا بشهادتها











 . ( $\varepsilon$ er

 أن يفطروا ، وأن يعودوا إلى المسلى " (1) .

فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ، ومذهب الـمع : فـالشافعي


 ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضاّا بين حديث ابين ابن عبي

 جـواز الأمرين جميعـا ، لا أن ذلــك تعــارض ولا أن الـنـا القضـاء الأول ختص


(1) رواه أهمد ، وأبو داود بلفظ ״ اختلف النـاس في آخر يوم من رمضـان فقـدم أعرايــان ، فشهـدا
 أبو داود في رواية " وأن يغدوا إلى مصلام " . قال الشوكاي : المديث سكت عنـه أبو داود ، والمنـنري ، ورجالـه رجالل الصحيح ، وجهـالـة الصحابي غير قادحة .





 ( خراش ) بالناء ، والصواب ما أثبتناه ه
(r) في نـختة » دار الفكر ، ( يشبه إلا أن يكون ) والصواب ما أثبتناه .

حديث ابن عبـاس إلا بـدليل الخطـاب وهو ضعيف ، إذا (1) عـارضـه النص ، فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين ، مع أن تشبيه الرائي بالراوي ، الما

 اشتراط العدد فيها لموضع التنـازع الـني في الـققوق ، والشبهـة التي تَعْرِضُ مِنْ قِبَلِ قولِ أحد الخصهين ، فاشترط فيها العـدد ، وليكون الظن أغلب والميل إلى إلى حجة أحد الشخصين أقوى ، ولم يتعد بذلك الاثنين لكّلا يعسر قيـام الشهـادة ،
 بالعدد ، ويشبه أن يكون الشـافعي إنـا فرق بين هلال الفطر ، وهلال الصوم





 يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ أعني هل يجب على أهل بلد مّــا إذا لم يروه أن
(1) في جيع النسخ التي لـدينـا هكـذا ( إذا ) ولعل الصواب ( إذ ) حيث إن سيـاق الكـلام يـوجب

ذلك فتأمل .
(r) في نسخة \# دار الفكر " وn دار المعرفة ، ( أن يقيس ) والصواب ما أثبتناه .






 أهل بلد آخر رأوا الملال أن عليهم قضاء ذلـك اليوم الـذي أفطروه ، وصـامـهـ (1) غيرم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد

 قال ابن الماجشون ، والمغيرة من أصحاب مالك .
 والسبب في هذا الملاف تعارض الأثر ، والنظر ، أما النظر ، فهو أن البلاد إذا







 يتقيد بالبلد ه .


 . للشافعية





لم تختلف مطالعها كل الاختلاف ، فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنـا في قيـاس الأفق الواحـد ـ وأمـا إذا اختلفت اختلافَا فيا كثيرًا فليس يجب أن يمــل بعضها على بعض

وأما الأثر فــا رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الــارث بعثتـه إلى
 رمضان ، وأنا بالثام ، فرأيت الهلال ليلة المُعـة ، ثم قـدمت المـدينـة في آلخر



=

 وفي ضبط البعد أوجه : أحدهـا : اختلاف المطـالع . قطع به العراقيون والصيدلاني ، وصححــ النووي في الروضة ، وشرح اللمذب : ألما ثانيها : مــافة التصر ، تطع به الإمام البغوي ، وصحـه الرافعي في الصغير ، والنوري في شرح . مسلم
بالثها : الختلاف الأثاليم










حتى نكـل ثـلاثين يـومتا ، أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤيـة معـاويــة ؟ فقال : لا . هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام (1) .
 يعطي الفرق بين البلاد النائية ، والقريبة ، وبخاصة ما كا كان نأيــي والعرض كثيرًا، وإذا بلغ الـبر مبلغ التواتر ، لم يكتج فيـه إلى شهـادة . فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب
وأما التي تتعلق بزمان الإمساك ، فإنه اتفقوا على أن آلما آخره غيبوبة الشيمس


 الأُبْيَنُ هُ الآية (r) وشذت فرقة ، فقالوا : هو الفجر الأحمر الـذي يكون بعـد
(1) انظر ( تلخيص المبير ז/ MM ) قال الحافظ : المديث رواه مسلم في صحيحه من مــنا الوجـه ، قال : وقوله : ويروى أن ابن عباس أمر كريبّا أن يقتدي بأهل المدينة ، هو ظــامر من قولـه ، أولا تكتفي برؤية معاوية ، وصيامه ؟ ج قال : لا ـ ا انتهى .
 الاختلاف ، فيجب أن يكمل بعضها على بعض ، لأنها في قياس الأفق الواحد . وأمـا إذا اختلفـ الما




 .

الأبيض (1) وهو نظير الشفق الأحمر(r) وهو مروي عن حـذيفـة ، وابن مسعـود وسبب هذا الـلاف ، هو اختلاف الآثار في ذلـك ، و اشتراك اسم الفجر ، أعني أن يقال : على الأيض ، والأحمر .





(1) ليس هناك فجر أحمر بعد الفجر الأييض غَا ذكر المؤلف ، وإنـا اتفق العلماه من جميع المذاهب

 الإسفار ، وليس الفجر الأمر . تأمل ذلك .



 القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين . قـال إسحـق : ولا قضـاء على من ألكـل في الـوقت الـو


 يقيس هذين الفجرين على ذينك الشفقين ، تأمل ذلك .



 ( ) رواه أبو داود ، والنسائي ،

 أنه الفجر الأييض المستطير ، م المهور (1) والمعتم اختلفوا في المـد الحرم للأكل .





وحرة . انتهى .
قال أبو الطيب ثمد شسس المق : وقد يطلق الأهمر على الأيض ، قال في تـاج العروس : الأمر


 ! إلى الأحر إلى ظاهر هذا المديث .
(1) في جميع النسخ التي لدينا هكذا ( والمتد ) ولعله ( وهو المعتد ) .





 رجال إذا أرادوا الصوم ، ربط أحدم في رجله الئيط الأيضض واليـيط الأسود


النهار ) رواه البخاري ، ومــلـ .
وئ رواية مـلم ״ رأيها « بالراء المهوزة .






فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه (1) وقال قوم : هو تبينه عنـد النـاظر إليـه


= طلوع النجر مو أول النهار . قال القرطي : والصحيح : أن النهـار من طلمع النجر إلى غروب الثسس عَا رواه اين فـارس في الجهل يدل عليه حديث عدي بن حاتم ( القرطبي r/ 190 19 ) .

 . ( $\wedge 7 / \mathrm{r}$
(r) وهو مذهب الظاهر يـة ، وقد حكى ذلكَ ابن حزم عن أبي بكر ، وعر ، و وعلي وابن عمر ، وابن

















الــد عنـده ، هو الطلوع نفــهـ ، أوجب عليـه القضـاء، ، ومن قـال : هو العلم الـاصل به لم يوجب عليه القضاء .

وسبب الاختلاف في ذلـك الاحتال الــــي في قـولــه تعــالى : وَ وَكُلـوا






 الغروب ، وعلى سائر حدود الأوقات الثرعية كالزوال ، وغيره ، فإن الاعتبـار في جميعها في الثرع ، هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به . والمثهور عن مـالـك ، وعليـه المههور أن الأكل يجوز أن يتصـل بـالطلـوع وقيل : بل يجب الإمساك قبل الطلوع (r) والمجـة للقول الأول مـا فـا في كــــاب
=





 الصائ عن ذلك ، وباله التونيق .
 وئتظم السياق ـ تأمل ذلك .

795



 وسدًا للذريعة ، وهو أورع القولين والأول أقيس ، والله أعلم . الركن الثاني : وهو الإمساك

 =




 عر ، وابين عبـاس ، وعطـا، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأمـد ، وأبي ثور ، واختاره ، ولم ينقل النمع إلا عن مالك والله أعلم .











الغَجْرِ
واختلفوا من ذلك في مسائل : منها مسكوت عنها ، ومنها منطوق بها . أمـا المسكـوت عنها : إحـداهـا فيا يرد الجـوف مــا ليس بعـنذ ، وفيا يرد الجوف من غير منفذ الطـــام ، والثراب مثل المقنـة ، وفيا يرد بـاطن سـا وـائر الأعضاء ، ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ، ولا يرد المعدة . وسبب اختلافهم في هذه ، هو قياس المغـني على غير المغـني ، وذلـك ألـن ألم

 منها ، إغا هو الإمساك فقط هما يرد الجوف سوّى بين المغذي ، وغير المغذي .


المنافذ وصل مغذيًا كان ، أو غير مغذ (r) .
(1) البقرة آية الون .


 النواة ، أو التزاب ، وكذلك لو طعن برمح ووقع الرمح فيه ، فإنه يفـــهـ ـ ا انظر تَغفة الفقهـاء - oor / 1
 فانه يفسده ، وكنا بالـــوط ، والإقطار في الأنن لأن جوف الرأى لـه منـنذ إلى البطن ( نغس
(الصدر ) ومذهب الثافهي : أن الداخل المطر بالعين الواصلة من الظـاهر إلى البـاطن في منفـذ مفتوح
 يعتبر معه أن يكون فيه قوة تخيل الواصل إليه من دواء ، وغناه .
وأما المقنة ، فتفطر عل المذهب وبه تطع الثهور من الشافية ـ وأمـا السعوط ، فإن وصل إلى
$\qquad$
=




 . اللملماء








 فتاويه




 معدته وإذا كان الأمر كذلك ، فإننا نقول : إن الصائُ لو أخذ شيئا من ذلك فإنه لا يفطر ، ولا يجوز

 وباسترار كالمابين بالسكر ، وغيرم م الا

 وليس لديه دليل لا من كتاب ، ولا من سنة ، وإغا هو اجتهاد فحسب ، والله أعلم بالصواب .

وأما مـا عـدا المـأكول ، والمشروب من المفطرات ، فكلهم يقولون : إن من ،

 للشيـخ ، ومنهم من كرههـا على الإطـلاق فن رخص فيهـا ، فلمــا ريـا روي من ، حديث عـائشـة ، وأم سلمـة „ أن النبي عليـه الصلاة والسلام كان يقبل ، وهـ وهو صائم" " (r) . ومن كرهها ، فلما يدعو إليه من الوقاع (8) وشذ قوم ، فقـالوا : القبلـة تفطر . (1) هكـذا في مجيع النــخ التي لـدينـا „ فلم يفطر " وكا ترى فلا معنى لوجود الفـاه ، والصـواب ״ ل يفطر "




الأحكام الشرعية صا

 بين إن شاء الله تعالى ما







 وعن أم سلمة » أن النبي .


$v \cdot 1$

واحتجوا لذلك بِا روي عن ميونة بنت سعـد ، قـالت : ״ سئل رسول الله
 الطحاوي ، ولكن ضعفه

وأما ما يقع من هذه من قِبَل الغلبة ، ومن قِبَل النسيـان ، فـالكلام فيـه عند الكلام في المفطرات ، وأحكامها .
وأمـا مـا اختلفوا فيـه بـا هـو منطـوق بـه ، فـالمجـامـة ، والقيء ـ أمـا
=

















 وانظر ( الملى / و/
ومذهب الظاهرية : أنّا سنة حسنة ( نفس المصدر ، والصفحة ) .

اللحجامة ، فإن فيها ثلاثة مذاهب ، قوم قالوا : إنها تفطر ، وأن الإمساك عنها





 وحديث ثوبان هذا كان يصححه أهد .

والحـديث الثاني : حـديث عكرمـة عن ابن عبـاس n أن رسـول الله عِّكِّ


 عباس ، وأبو موسى ، وأنس .

 وسعيـد بن المـيب ، وعروة بن الزيري ، والشبي ، والنخمي ، والثوري وداود ، وأبو حنيفة ، ، وغيرم ، ( المدر الـابق ) وبه قال أكثر الصحابة ، وأكثر النقهاه .








 في البامع الصغير : إنه متواتر . انظر (سبل السلام r/ 10^) .
V.r

احتجم ، وهو صائم "(1) وحديث ابن عباس هذا صحيح • فـذهب العلمـاء في هـذين المـديثين ثـلائـن مـذاهب : أحـدهـا : مــذهب الترجيح • والثاني : مذهب المُع • والثالث : مذهب الإسقاط عند الما التعارض ،

 عباس رافعه ، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع ، لأن المى إذا




 الاحتجام على رفع الـظر ، ومن أسقطهها للتعارض ، قـال بـإبـاحـة الاحتجـام للصائ
وأما القيء ، فـإن جههور الفقهـاء على أن من ذرعـه القيء ، فليس بفطر إلا رييعة ، فإنه قال مفطر .

وجههورم أيضًا على أن من استقـاء ، فقـاء ، فإنه مفطر إلا طـاوس (r) .
 صائر "
قال الصنعاني : قيل : ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين وأنه احتجم ، وهو صـائُ ،


 سبل الـلـام ז/ 101 ) .
(r) قال النوري : قال ابن المندر : أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عدذا أفطر . قال : ثُ قال : قال

وسبب اختلافهم مـا يتومٌ من التعـارض بين الأحـاديث الواردة في هــــه
 (1) ، حديثان : أحدها حديث ألمي الديا


 خرجـه الترمـني ، وأبو داود أيضًا أن النبي عليـه المـلاة والسـلام قـالل „ من
=
 والكفارة ، وقال : وبالأول أَورل .




. (rrv/
وهو تول ابن مسعود ، وعكرمة والمادي ، والتام م



 والبيقي ، والطبراني ، واين مندة ، والـائ .
قال الشوكا : : قال ابن مندة : إسناده صصيح متصل ، وتركه الشيخان لاختلال في في إمنـاه .

 .
 وانظر ( التَمذي مع عَفة الأحوذي ب/ •18 ) .
v.o

ذرعه (1) القيء ، وهو صائم ، فليس عليه القضـاء ") (r) وروي موقوفًا عن ابن
.
فنن لم يصح عنده الأثران كلاها ، قال : ليس فيه فطر أضلاً ، ومن أخــن بظاهر حـديث ثوبـان ، ورجحـه على حـديث أبي هريرة ، أوجب الفطر من
 المديثين ، وقال حـديث ثوبـان بمل ، وحـديث ألبي هريرة مفسر ، والواجب هــل الجمـل على المفسر ، فرق بين القيء ، والاستــــاء ، وهــو الـــني عليــه - المهور

الركن الثالث ، وهو النية


 الأول ؟ وإذا أوقعها المكلف ، فـأي وقت إذا وقعت فيـه صح الصوم ؟ وإذا لم
 . سبقه ، وغلبه في الحثروج



 عن ابن عباس ، ومالك ، وريبعة ، والمادي أن القيء لا يفطر مطلقًا ، إلا إذا رجع منه شيء ، فإنه يفطر .





تقع فيه بطل الصوم ؟ وهل رفض النية يوجب الفطر ، وإن لم يفطر ؟
وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها .



مريضًا ، أو مسافرًا ، فيريد الصوم .


 لكن تخصيص زُفَر رمضان بذلك من بين أنـواع الصوم فيه ضعـه ، ، وكأنه لمـا
 ينقلب صومًا شرعيًا وأن هذا شيء يخص هذه الأيام
 ذلك من تعيين صوم رمضان ، ولا يكفيه اعتقـاد الصوم مطلقًا ، ولا إعتـــاد
 أجزأه ، وكـذلـك إن نوى فيـه صيـام غير رمضـان أجزأه ، وأنقلب إلى ضيـام (1) قال النوري : مذهبنـا أنـه لا يصح صوم إلا بنية ، سواء الصوم الواجب من رمضـان ، وغيره ،



(r) في نسخة ٍ دار الفكر " و " دار المعرفة " ( أي ) والصواب ما أثبتناه .
 . ( 1 ) / ( 1 )
$v \cdot v$
رمضان ، إلا أن يكون مسافرًا ، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان ، صيـام
 يفرق صاحباه بين المسافر ، والحاضر وقالا : كل صوم نوي في رمضان ، انقلب

إلى رمضان
وسبب اختـلافهم هـل الكاني في تعيين النيـة في هـذه العبـادة ، هـو تعيين جنس العبـادة ، أو تعيين شخصهـا ، وذلــك أن كـلا الأمريين مـوجـــود فـي الثرع ، مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الــدث ، لأي شيء كان من العبــادة التي الـوضـوء شرط في صحته الي عبادة بوضوء ، وضوء . وأما الصلاة ، فلا بد فيها من تعيين شخص العبـادة ،

 ألمقه بـالجنس الواحــد قــال : يكفي في ذلـك اعتقـاد الصوم فقـط ومن ألمقـه

بالجنس الثاني ، اشترط تعيين الصوم




 يقولوا ذلك في الصلاة ، ولا في غيرها .

فن شبه الصوم باللج ، قال ينقلب ، ومن شبهه بغيره من العبادات قال : لا ينقلب .

وأما اختلافهم في وقت النية ، فإن مـالكتا رأى أنـه لا يجزىء الصيـام إلا
 الفجر في النافلة ، ولا تجزىء في الفروض (r) .

وقال أبو حنيفة : تجزىء النية بعد الفجر في الصيـام المتعلق وجوبـه بوقت
 الواجب في الذمة (r) .

والسبب في اختلافهم تعـارض الآثـار في ذلـك . أمـا الآتـار المتعـارضـة في ذلك ، فأحدها ما خرجه البخاري عن حفصـة أنـه قـال عليـه الصلاة والسلام
















وتالل الشوكاني : أخرجه أيضًا ابن خزيـة ، واين حبان ، وصححاه مرفوغا وأخرجه أيضًا الارارقطني
v.9
=
 ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم ، بغير وساطـة الزهري ، لكن الوقف

أشبه
وقال أبو داود : لا يصح رفعه ، وقال الترمذي : الموقوف أصح ونقل في العلل عن البخـاري أنـه



 وزيادة الثقة مقبولة وقالل ابن حزم : الاختلاف فيه يز يـد المبر قوة . وتـال الــدارقطني : كلهم

ثقات . انظر (



 خرجه في التاريخ الصغير . انظر صغ وبها اللفظ الذي ذكره المؤلف جاه من روايـة عـائشـة رضي الله عنهـا : خرجهـا الـهـا
 والمديث حسن يكتج بـه اعتادًا على روايـة الثقـات الرافعين ، والز يـادة من الثقة مقبولة ـ والله . أعلم
ث









قال أبو همر : حديث حفصة في إسنـاده اضطراب ، والثاني مـا رواه مسلم عن
 قلت : يارسول الله ما عندنا شيء ، قال : فإني صــاءُ" (1) ولــديث معـاويـة أنه قـال على المنبر : يـاأهل المـدينـة أين علمـاؤ؟ سمعت رسول الله علِّالتّ يقول " اليوم هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب علينـا صيـامـه ، وأنـا صـائُ ، فن شــاء منكع ، فليصم ، ومن شـاء ، فليفطر " (Y) فن ذهب مـذهب الترجيـح ، أخــن بحـديث حفصـة ، ومن ذهب مـذهب المُع ، فرق بين النفل ، والفرض ، أعني حل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ، ومعاوية على النفل ، وإنـا فرق أبو حنيفـة بين الـواجب المعين ، والـواجب (r) في الـذمـة ، لأن الـواجب المعين له وقت خخصوص يقوم مقام النية في التعيين ، والذي في الذمة ليس لــ


 بالمدينة

 وروي ها ستون حديثًا ، رضي الله عنها وأرضاها .




 طعامهم . انظر ( التاج الجامع للأصول بر ع عه ه ) .



> وقت غصوص فأوجب إذن (1) التعيين بالنية .

وجههور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطًا في صحة الصوم ،

 ومن المجة لما الإجماع على أن الاحتلام بالنهـار لا يفسـد الصوم إلا



(1) في نسخة » دار الفكر " و \# دار المعرفة " ( فأوجب أْن التحيين .. ) والصواب ما أثبتناه .
(r) المديثان روامها الـنسة . انظر ( التاج الجامع للأصول r /














 = عن ابن المنذر ، وكذا قال إمام الحرمين في النهاية ، قالل : قال العلماء : الوجه حمل حـديث أبي

وذهب ابن الماجشون من أصحـاب مـالـك أن الــائض ، إذا طهرت قبـل الفجر ، فـأخرت الغسـل أن يـومهـا يـوم فطر (1) ، وأقـاويـل هـؤلاء شــانة ، ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة .

القّم الثاني من الصوم المفروض


 هؤلاء تتعلق به أحكام .
 والحامل ، والمرضع ، والشيخ الكبير ، وهذا التقسيم كله بكع عليه . فأما المسافر ، فالنظر فيه في مواضع منها : هل إن صـام ، أجزأه صومـهـ ،
 الفطر ، أو هو كير بينها ؟ وهل الفطر الجـائز لـه هو في سفر هـي
 وهل إذا مر بعض الشهر لـهـ أن ينشـئ السفر أم لا ؟ ؟ ٪ إذا أفطر مـا وأما المريض فالنظر فيه أيضًا في تحديد المرض الذي يويز له فيه الفطر ، وفي حك الفطر .
 ( والبواب الثاني ) أنه هول على من طلع الفجر عليه ، وهو يجامع فاستدام مع عله بـالفجر ، والها أعلم


 (1) وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منططة اليـض حتى تنتسل . ( الجهوع r/ וחr ) .
vir
أما المسئلة الأولى : وهي إن صام المريض ، والمسافر هل يجزيه صومه عن
 وقع صيامه ، وأجزأه (1) وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه ، وأن فرضه هو أيام أخر (r)





الخطاب

 قال : إنا فرضه عدة من أيام أُخر ، إذا أفطر ، وكلا الفريق الفا
 المقيقة حتى يدل الدليل على حله على الجاز .


(1) قال ابن قدامة : وأكثز أمل العلم عله أنه إن صام ، أجزأه ، ويروى عن أبي هريرة أنه لا لا يصع





(r) انظر ( ال大لى T/ rie ) .
(r) سورة البقرة آيةهیا .





 المريض إذا صام ، أجزأه صومه .

وأما المسئلة الثانية : وهي هل الصوم أفضل ، أو الفطر ؟ إذا قلنا : إنـه


 وجماعة ، وبعضم رأى أن ذلك على التخيير ، وأنه ليس أحدها أفضل .
(1) المديث متقق عليه . انظر ( (نيل الأوطار \&/ -ro ) .
 بغضه علي بِض " رواه مسـلم .

( بضم القاف مصـُرْا ) ، وبين الكديد ، ومكة مرحلتان .


ror ) وانظر ( نصب الراية r/ r/\& ) .



 وآخرون .


والسبب في اختلافهم معـارضـة المفهوم من ذلك لظـاهر بعض المنقـول ، ومعـارضـة المنقـول بعضـه لبعض ، وذلـك أن المعنى المعقـول من إجـازة الفطر
 ترك الرخصة ويشهه لمذ! حديث حمزة بن عرو الأسلمي خرجه مسلم أنه قـال الـ الـ " يارسول الله أجد فيّ قوة على الصيام في السفر ، فهل عليَّ من جناح عـ


يصوم ،|فلا جناح عليه " (1) .
وأمـا مـا ورد من قولـه عليـه الصلاة والسلام ״ ليس من البر أن تصوم في


 وأمّا من خير في ذلك ، فلمكان حديث عائشة قالت : سـأل حزة بن عمرو


شئت ، فأفطر " خرجه مسلم (r)
= وعبد المك بن الماجشون المالي : الفطر أفضل وقال آخرون : ها سواء . وقال جاهد ، وعمر بن عبـد العزيز ، وقتـادة الأفضل منهـا الأيسر ، والأسهال ، قــالل ابن المـنـر
وبه أقول انظر ( الجموع r/ rI9 ) وانظر ( المغني ז/ 1E9 ) .
والقول الأخير ( وهو الأيسر ، والأسهل ) نرجحه ، ونقول به .

 ولك عُانون سنة .


(r) المديث متفق عليه ( سبل السلام r/ r/اه ( ) .

وأما المسئلة الثالثة : وهي هل النطر الجائز للمسافر هو في سفر عـدود ،
 يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة (1) وذلك على حسب الختلافهم في هـي هــه
 أهل الظاهر (r)

واللببب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ لمعنى ، وذلك أن ظاهر اللفـ


 وجب أن يقـاس ذلك على المد في تقصير الصلاة .

 وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب وبه قالل أحد (غ) وقال قوم : إذا إنطلق عليه اسم المريض ، افطر وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر .


 (r) مذهب الظاهرية إذا خرج عن بيوت مدينته ، أو قريته ، أو موضع سكنـاه غـتى ميلاً ، جـاز




 مرض أثد من الثى ؟ ". ( المغني ז/ I\&v ) .
viv
وأما المسئلة الخامسـة : وهي متى يفطر المسـافر ، ومتى يُـــكـ ، فـإن





دخل مفطرًا كفارة .
واختلفوا فيمن دخل ، وقد ذهب بعض النهار ، فـذهب مـالـك والثـافعي
 وكذلك الحائض عنده تطهر ، تكف عن الأكل (8) .

والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر ، هو معارضة الأثر
















 وخرَّج أبو داود عن أبي بُصرة الغفاري ، أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة ،

 وأما النظر ، فلما كان المسافر لا يكوز له إلا أن يبيّت الصوم ليلـة سفره ،
 أَأْتَالَكُمْ

وأمـا اختــلافهم في إمســاك الــداخــل في أثنــاء النهـار عن الأكل ، أو لا إمساكه ، فـالسبب فيـه اختلافهم في تشبيـه من يطرأ عليـه في يـو إي أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان ، فن شبهـه بــه ، قــال : يمــك عن الأكلـ ،






 التلخيص ، ورجاله ثقات ، وأخرجه البيهتي .
والفـطاط الم علم لمصر التيقة التي بناها عرو بن العاص . الظر ( نيل الأوططار


البيشاني ( جَريد أسطه الصحابة ) .

viq
ومن لم يشبهـه بـه ، ، قـال : لا يِســك عن الأكل ، لأن الأول ، أكل مـوضـع الجهل ، وهذا أكل لسبب مبيح ، أو موجب للألكل ، والمنـفيـة تقول : كلإمـا لإلانـا سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل .

وأمـا المسـئلـة الــادسـة : وهي هـل يـيـوز للصـائُ في رمضـان أن ينشـئ

 صام ، ولم يجيزوا له الفطر (1) ،

والسبب في اختلافِهم اختلافُهم في مفهوم قوله تعـالى : وَ خَتْنْ ثِهَدَ مِنْكُمُ
 فالواجب عليه أن يصومه كله ، ويكتل أن يفهم منـه أن من شهـهـد أن الواجب





 عليـه ، واختلفوا في الجـنون ، ومـذهب مـالك وجوب القضـاء عليـه (r) وفيـه
 (الل ابن العري : وقد سقـط قول مؤلاء بـالإجماع من المـلمين كلهم على جواز الإنطـار ـ النظر





ضعف لقوله عليـه الصلاة والسلام » .... وعن الجنون حتى يفيق " (") والـذين


 قضى ، وهو مذهب مالك ، وهذا كله فيه ضعف فإن الإغماء، ، والجنون يرتفع
 ولا صائُ ، فكيف يقال في الصفة التي تـرفع التكليف إنها مبطلـة للصوم ، إلا (م) يقال في الميت ، أو فين لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه ، وعهله ؟!


 لا يصوم ؟ .
أما المسئلة الأولى : فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء ، وبعضهم لم يوجب ذلـك ، ومـؤلاء منهم من خيٌّر ، ومنهم من استحب
=






$$
\text { . } r \text { r. }
$$

 يستيقظ ، وعن الصبي حق يتلم " رواه أهمد وأبو داود ، والـا؟ عن علي ، وعر ـ انظر ( الجامع


التتايع ، والماعـة على ترك إييـاب انتتـابع . وسبب اختلافهم تعـارض ظواهر اللفظ ، والقياس ، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء

 قالت : نزلت (ؤ فَعِدّة مِنْ أَيّامَ أَخَرَ ) متتابعات فسقطت متتابعات (1) . وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، فقال قوم : يجب عليـه بعـد
 وقال قوم : لا كفارة عليه ، وبه قـال المسن البصري ، وإبراهي النخعي (r) .
(1) رواه الدارقطني عن عائشة ، وقال : إسناد عـحيح نقلـه القرطبي في تفسيره ، وقـال : وروي عن




 فقال : ذلك إليك ، أرأيت لو كان على أحدئ دين فقضى الدرم ، والدرهين ، ألم يكن تضاه ؟
 إسناده حسن إلا أنه مرسل ، ولا يثبت متسهلاً .

 الوجوب ، ويكتل أن يريد الإخبار عن ا'لاستحبـاب . وعلى الاستحبـاب جمهور الفقهـاه ، ، وإن







وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فن ملم يجز القياس في الكفارات قـال : إغـا عليـه القضـاء فقـط ، ومن أجـاز القيـاس في الكفـارات قـال : عليـه الكفـارة قيـاتـا على من أفطر متعمــدا ، لأن كليها




- الشرع

وقد شذ قوم ، فقالوا : إذا اتصل مرض المريض حتى يـدخل رمضـان آخر
أنه لا قضاء عليه ، وهذا خالف للنص ،

 وليه ، وبـه قـال الثـافعي (1) وقـال بعضهم : لا صيـام ، ولا إطعـام ، إلا أن

يصوم رمضان الماضر ث يقضي الأول ، ولا فديـة عليه ، لأنه مــذور . وحكاه ابن المـنـر عن




 عذر ، لعدم وجود دليل على ذلك ، والله أعلم





 = جيواز صوم الولي عن اليت ، سواه صوم رمضان ، والنذر ، وغيره من الصوم الواجب للأحـاديث

يوصي بـه ، وهو قول مـالـك (1) وقـال أبو حنيفـة : يصـوم ، فـإن لم يستطـع أطعم (") وفرق قوم بين النذر ، والصيام المفروض ، فقالوا : يصوم عنه وليه في

النذر ، ولا يصوم عنه في الصيام المفروض (r) ،
والسبب في اختلافهم معـارضـة القيـاس للأثر ، وذلـك أنـه ثبت عنـه من حديث عائشة أنه قال عليـه الصلاةوالسلام ״ من مات وعليه صيام ، صام عنـه







من ميام ، أو إطعام قال أبو حنيفة ، ومالك والمهور .

 . (1モ



 . ( r \&


















 الصحيح أولى بالاتباع ـ التلخيص r/ 9 •r ) .



 عنه لكل يو يوم نصف صاع بتر ه ه .


 أصحابنا من تضيف حديث ابن عباس ، وعائشة بخـالفتها لروايتها ، فنلط من زيا زائهـ ، لأن





vro
تعارضه ، وذلك أنه كا لا يصلي أحد عن أحـد ، ولا يتوضـا أحـد عن أحـد ، أحـد

 بالنص في ذلك ، قصر الواجب بالنذر ، ومن قاس رمضان عليه ، قال : يصوم
. عنه في رمضان


 باقي هذا الصنف ، وهو المرضع ، والـامل ، والشيخ الكبير ، فإن فيـه مسئلتين مشهورتين : أحدها الحامل ، والمرضع إذا أفطرتا مـاذا عليها ؟ وهـــه المسئلـة
 الصوم ، أو لم يتكن ، وقد فصّلنا الحالتين . فتأمل ذلك . (1) البترة آية ع











 يق.درون عليه . لأن فرض الصيام هكذا : من أراد مام ، ومن أراد أطعم مسكينا

للعلماء فيها أربعة مذاهب : أحـدمـ : أنها يطهمان ، ولا قضاء عليها ، وهو
 ولا إطعام عليها ، وهو مقابل الأول . وبه قال أبو حنيفـة ، وأصحـابـه ، وأبو
$=$


 الذين يطيقون الفداء فدية .


 القرآن . رؤى أبو داود عن ابن عباس » وعلى الذين يطيقونه " قـال : أثبتَت للحبلى ، والمرضع • وروي

 والمرضع إذا خافتا على أولادما ، أفطرتا ، وأطعمتا .









 . ( MK
viv
ثور (1) والثـالث : أهنا يقضيـان ، ويطمان ، وبـه قـال الثـال الثـافعي (r) والتـول
الرابع : أن المامل تقضي ، ولا تطعم ، والمرضع تقضي وتطعم (r) و الم
وسبب اختلافهم تردد شبهها بين الذي يمهـده الصوم ، وبين المريض فن شن شبهها
بالمريض قال : عليها القضاء فقط ، ومن شبهها بـالـنـي يجهـده الصوم قـال :


مَسَاكِين ه) الآية .
وأمـا من جمع عليها الأمرين ، فيشبـه أن يكون رأى فيها من كل واحـد شبها ، فقال : عليها القضاء من جهة ما فيها منا من شبه المريض وعليها الفديـة من جهة ما فيها من شبه الذين يكهدم الصيام وشبه أن يكون شبهها بـالمفطر
(1) انظر ( بدائع الصنائع T/ 1.rr ) .





 والــن ، والضحاك ، والنخعي ، والزهري وربيعة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفـة ، والثوري ، وألوان ، وأبو



 والقول المق أنها يقضيان ، ولا فدية .


 روايتان . انظر ( قوانين الأحكام الشرعية ص•1r )

الصحيح ، لكن يضعف هذا ، فإن الصحيح لا يباح له الفطر .


-بالصحيح

 هذا ، فإنه بين .

وأما الشيخ الكبير ، والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام ، فبإنهم أجمعوا

 حنيفـة (1) وبـالثـاني قـال مـالـك إلا أنـه استحبـه (r) وألكثر الأثر من رأى الإطعـام عليها ، يقول مـد عن كل يوم ، وقيل إن حفن حفنـات كا كا كا أنس يصنع ، أجزأه
وسبب اختـلافهم آختـلافهم في القراءة التي ذكرنــا ، أعني قراءة من قرأ
 إذا وردت من طريــق الآحـــاد العـــدول ، قــــال : الشيــخ منهم ، ومن لم







يوجب بها همـلاً ، جعـل حكمه (1) حك المريض الـذي يتادى بـه المرض حتى
 أحكمهم المشهورة الثي أكثرها منطوق به ، أولما تعلق بـالمنطوق بـه في الصنـ الصن الذي يجوز له الفطر



 العمد ، أو طريق الاختيار ، أو طريق الإكراه .

أما من أفطر بيجاع متعمدا في رمضان ، فإن المههور على أن الواجب عليه


 قـال : لا ، قـال : فهل تستطيع أن تصـوم الشهرين متــا

 لايتها أهل بيت أحوج إليه منا قال : فضحك الني

(1) في نسخة » دار الفكر " حكًا ، والصواب ما أثبتناه . (Y) ما بين القوسين سقط من نسخة ״ د دار الفكر " . .


 هللك الأبعد
vr.
واختلفوا من ذلك في مواضع : منها هل الإفطار متعمدا بالأكل ، والشرب

 الكفارة واجبة فيه مترتبة ، أو على التخيير ؟ ومنهـا ؟ المـا

 إذا أثرى أم لا ؟ .
وشذ قوم ، فلم يوجبوا على المفطر همدا بابلماع إلا القضاء فقط ، إما لأنه لم
 كان عزمة ، لوجب إذا لم يستطع الإعتاق ، أو الإطعـام أن أن يصوم ولابـد ، إلـا لإما





 المتعمد الملاف الذي لـق في قضاء تارك الصلاة عـــًا حتى خروج وقتهـا ، إلا =




وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر هاتين المسألتين مباثيرة بعد اتفاق ابلمور على هذه الــئلة .
vir
أن الحلاف في هاتين المسألتين شاذ . وأما الملاف المشهور ، فهو في المسائل التي
عددناها قبل .
وأما المسئلة الأولى : وهي هل تجب الكفارة بالإفطـار بـالأكلى ، والثرب


 الكفـارة ، إنـا تلـلزم في الإفطـار من المـاع فقـط (r) واللببب في اختلافهم اختلافهم في جوازقياس المفطر بـالألكل والشرب، على المفطر
 حكها واحدًا . ومن رأى أنه ، وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للججاع منها لغيره ، وذلك أن العقاب المقصود به الردع ، والمقاب
 الجناية متقـاربـة ، إذ كان المقصود من ذلـك التزام النـا النـاس الشرائع وأن يكونوا

 كان من يرى القياس . وأما من لا يرى القياس فـأمره بين ، أنـه ليس يعـدي حك الماع إلى الأكل والثرب .
وأما مـا روى مـالـك في الموطـا أن رجلاً أفـطر في رمضـان ، فـا فـأمره النبي






والجمل ليس له عوم ، فيؤخذ به ، لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار ، ولولا ذلك ، لما عبر بها اللفظ ، ولـذكر النوع من الفطر الذي أفطر به .

وأما المسئلة الثانية : وهو إذا جامع ناسيّا لصومه ، فإن الشـافعي ، وأبـا حنيفة يقولان : لا قضاء عليه ، ولا كفارة (1) وقال مالك : الما عليه القضاء الماء دون الكفارة (I) وقال أحـد ، وأهل الظـاهر : عليـه القضـاء ، واللكفـارة (T) . وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الـار الثاثر في ذلك القياس أمـا القيـاس ، فـهـو تشبيـه نـاسي الصوم بنـاسي الصلاة فن شبهـه بنـاسي الصلاة ، أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة . وأما الأثر المعارض بظـاهره لمذا القياس ، فهو مـا أخرجـه البخـا





 دون الأكل وانظر ( (







أو شرب ، فليتم صومه ، فإنا أطعمه الله وسقاه "(1) وهذا الأثر يشهد له عوم قولـه مليه الصلاة والسلام ״ رفع عن أمتي الـطـا والنسيـان ، ومـا استكـرِهـوا
عليه " (r)

ومن هذا البـاب اختـلافهم فين ظن أن الشهس قـد غربت ، فــأفطر ، ثـ
 والخطـئ ، والناسي حكها واحـد ، فكيفا قلنـا ، فتـأثير النسيـان في إنستـاط
 الناس قضاء حتى يـدل الدليل على ذلك ، وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضـاء في الصوم ، إذ لا دليل ههنـا على ذلـك بغلاف الأمر في الصلا الصـلا ، وإن
 فقـد دل الـدليـل في حـديث أبي هريرة على رفعـه عن النــابي ، اللهم إلا أن






القضا، ، والَكفارة ، ولا شي، في الأكل . ( الجموع و/ MT ) .


 وسعيد بن جبير ، وباهدر ، والزهري ، والثوري ، حكاه ابن المنذر عنهم . وبه قال أبو حنيفة ، والكُ ، وأهد ، وأو ثور ، والثمهر .



يقول قائل : إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تـاركها الحرج بـالنص ، هو قيـاس الصوم على الصلاة ، لكن إييـاب القضاء بالقياس فيه ضعف وإنا القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد . وأما من أوجب القضاه ، والكفارة على الجمامع ناسيًا ، فضعيف ، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بَيْنّ في الثرع ، والكفـارة من أنواع العقوبـات ، وإنا أصارم إلى ذلك أخذم بمحمل الصفة المنقولة في الــديث أعني من أنـه لم
=
ثمُ أْتوا الصيام إلى الليل ) ه
 وهو يرى أن عليه ليلا" ، وقد طلع الفجر ، فقـل : من أكل من أول النهـار فليـأكل من آخره هـ ومعناه ، فقد أفطر . وروى البيهقي معناه عن أبي سعيد المدنري ـ وبجديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنـذر عن أسطاء بنت أبي بكر الصـديق رْي المي الله عنها




 الحطب يسير . وقد اجتهدنا ه .
قال البيهقي : قال مالك ، والثشافعي : معنى ( الـطب يسير ) قضاء يوم مكنانه . قال البيهقي : رئ


 الفقهاء / 007 ) لذذهب أبي حنيفة .

 ذلك .
vro
يذكر فيـه أنـه فعل ذلـك عــدًا ، ولا نسيـانـا ، لكن من أوجب الكفــارة على
 وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه ، وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي ، أو يأخذوا بعموم قوله



 لم يمك قط إلا على مفصل ، وإنا الإجمال في حقُنا .
وأمـا المسئلـة الثـالثـة : وهو اختلافهم في وجوب الكفـارة على المرأة ، إذا














 مالك في النائة عليها التضا، بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء ، والكفارة .

وسبب اختلافهم معارضـة ظــاهر الأثر للقيـاس ، وذلـك أنـه عليـه الصلاة الماة والسلام لم يأمر المرأة في المديث بكفارة ، والقيـاس أنها مثل الرجل ، إذ كان كلاهما مكنًا .

وأما المسئلة الرابعة : وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفـارة الظهـار ، أو على التخيير ؟ وأعني بـالترتيب أن لا ينتقل المكلف إلى واحـي الخيرة ، إلا بعد العجز عن الذي قبله ، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء الماء ابتداء


 التخيير (r) وروى عنـه ابن القـاسم مـع ذلـك أنــه يستحب الإطعـام أكثر من العتق ، ومن الصيام .
= إلبأ، ، لم تقطر ، وكذلك إن وطئها ، وهي نائة .





لنهب أبي حنيفة .

 والأوزاعي ، والثافمي وأصحاب الرأي ، وعن أهد رواية أخرى : أنها على التخير بين العتق ، والصيام ، والإطعام ، وبأيا ، كُّرْ ، أجزأه


vrv
وسبب اختـلافهم في وجـوب الترتيب تعـارض ظـــواهر الآثــار في ذلــك والأقيسة ، وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبًا ، وظـاهر مـا مـا رواه

 التخيير ، إذ ( أو ) إنـا يقتضي في لسـان العرب التخيير ، وإن كان ذلـا الـــك من لفظ الراوي الصاحب ، إذ كنوا أقعد (1) بفهوم الأحوال ، ودلالات الأقوال . وأما الأقيسة المعارضة في ذلك ، فتشبيههـا تـارة بكفـارة الظهـار ، وتـارة بكفارة اليمين ، لكنها أثبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمن ، وأخــذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي

وأما استحباب مالك الابتداء بـالاطعـام ، فنخـالف لظواهر الآثـار ، وإنـا
 مواضع شتى من الثرع ، وأنـه منـاسب لـه أكثر من غيره بـدليل قراءة من قرأ

 ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول . وأما المسئلة الخامسة : وهو اختلافهم في مقـدار الإطعـام ، فـإن مـالكتا ،


(1) أقد بعثى : أمكن ، وقد تقدم مثل ذلك .



مسكين (1)
وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر : أما القياس ، فتشبيه هذه الفديـة

 عشر صاءا على الواجب من ذلك لكـل مسكـين إلا دلالة ضعيفة ، وإنا يـدل

على أن بدل الصيام في هذه الكفارة ، هو هذا القدر . وأما المسئلة السادسة : وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار ، فـإنهم أجمعوا


كفارةً أخرى (r) .
وأجمعوا على أنه من وطـئ مرارًا في يوم واحـد أنـه ليس عليـه إلا كفـارة واحدة (r) واختلفوا فين وطـئ في يوم من رمضان ، ولم يكفر حتى وطـئ في
(1) وهي مقدار صدقة النطر ، وقدرها نصف صاع من تِنُطة ، أو صاع من شَعير أو صاع من تَر .

(r) قال النووي : من وطئ في يومين ، أو أيام من رمضان ، ، فإن مذهبنا أنه يجب عليه لكل يوم

 عن الأول ، فعنه روايتان .


. (irr
قال ابن قدامة : فإن كان في يوين ، فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعله ه





= فنيه وجهان : أحدما : تجزئه كفـارة واحـدة ، وهو ظـاهر إطلاق الـرزيَ ، واختيـار أبي بكر ، ،
vrq

يوم ثان ، فقال مالك ، والشافعي ، وجماعة : عليه لكل يوم كفـارة (1) وقـال أبو حنيفة ، وأصحابه : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الماع الأول و (r)
 كفارة واحـدة تجزئ في ذلـك عن أفعـال كثيرة ، كما يلزم الزاني جلـد واحـي


=





 أهمد . انظر ( المغن






 يُوم كفارة ، وعليها مثل ذلك إن كا كانت طلاوعته وإن كان أكرها ، فعليه أن يكفر عنها ، وعن نفـه ، وعليها القضاء .
(r) انظر ( بـدائع الصنـائع r/





يوم كفارة . قالوا : والفرق بينها أن الكفارة فيهـا نوع من القربـة ، والــدود
زجر حض .
وأمـا المسئلـة السـابعـة : وهي هـل يجب عليـه الإطعـام إذا أيسر ، وكان
 معسرًا (1) وأما الشافعي ، فتردد في ذلك .
 بـالـديون ، فيعود الوجوب عليـه في وقت الإثراء ويحتـلـ أن يقـال : لـو كا كا

ذلك واجبًا عليه ، لبيّنه له عليه الصلاة والسلام

 القضاء ، والكفارة ، وبعضهم أوجب فيه القضاء فقـط مثل من رأى الفطر من الحجـامـة ، ومن الاستقـاء ، ومن بلع الـصـاة ، ومثل المسـافر يفطر أول ألم يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم ، فبإن مـالكـا أوجب



 وهذه رواية ثانية عن أهد . وهو قياس تول أبي حنيفة ، والثوري ، وأبي ثور ، وعن الثـانمي كلمفهين . انظر ( المغي ه/ (Iry ) . ومـذهب مـالـك إن عجز عن الكفـارات ، استقرت في ذمته . انظر ( قوانين الأحكلم الشُرعية . (Ir.

القضـاء ، والكفـارة ، وخـالفـهـ في ذلــك سـائر فقهـاء الأمصـار ، وجهـور أصحابه (1)
















وعن المسن البصري روايتان : الفطر ، وعدهـ ـ ـ هنا ما نا نقله ابن المنذر ونقل عنه النووي .






 قال صاحب اللاوي : وبه تال أكثر الصحابة ، وأكثر النقهاه . وقال ججاءة من العلماء : المجامة تنطر ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وأيي هريرة ، وعائثة ، =

فيـه شبـه من غير المفطر ، ومن المططر ، فن غلب أحـد الثبهين ، أوجب لــه
 أعني هل هو مفطر ، أو غير مفطر ؟ ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفـارة عند المْهور ، وإنا يوجب القضاء فقط .

نزع أبو حنيفـة إلى أنـه من أفطر متعمـدًا الفطر ، ثم طرأ عليـه في ذلـك




 الكفارة ، لأنه حين أفطر ، لم يكن عنده علم بالإباحة ، وهو مذهب مـالك ،

والشافعي (1) .
=
 الكفارة .



وانظر ( الجموع r/r.1 ) .

. ( 194 ، 1140




 † ¢ طرأ جنون ، أو حيض ، أو موت في يومه ، فالصحيح الــقوط لأن يومه غير هـالح للصوم ،
ver
ومن هذا الباب إيجاب مـالـك القضـاه فقـط على من أكلى ، وهو شـاك في الفجر ، وإيجابه القضاء، ، واللكفـارة على من أكل ، وهو شـاك في الغروب على

ما تقدم من الفرق بينها (1) (1)
واتفق المُهور على أنه ليس في الفطر عــدًا في قضـاء رمضـان كفـارة لأنـه

 على الـج الفاسد (پ) .

وأجمعوا على أن من سنن الصـوم تـأخير السحـور ، وتعجيـل الفطر لقـولـه











 وقـل علي بن أبي طــلب وابن مسعود رضي الله عنها „ لا يقضيه صوم الدهر " انظر ( الجموع .

والزيادة لأهد ، انظر ( بلوغ المرام ، مع سبل السلام r/ 108 ) .



" فصل ما بين صيامنا ، وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " (1) .


 وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر ، وهو شاذ (r) .

فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المــائل ، ويبقى القول في الصوم المندوب إليه ، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب .
= الـسحر ـ والمديث الأول عن أنس .




الصالحين صح70 ) .
(r) الظظر ( الملى 7/ • 7 ) )

كتاب الصيام الثاني ،وهو المندوب إليه
والنظر في الصيام المندوب إليـه ، هو في تلـك الأركان الثلاثــة ، وفي حـم
 الأول ، فإنها على ثلاثة أقسام : أيام مرغب فيها ، وأيـام منهي عنهـا ، وأيــام

مسكوت عنها .
ومن هذه ما هو ختلف فيه ، ومنها ما هو متفق عليـه ـ أمـا المرغب فيـه المتفق عليه ، فصيام يوم عاشوراه . وأما الختلف فيه ، فصيام يوم عرفـة وست من شوال ، والغرر من كل شهر ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشّر

 مفطرّا ، فليتم بقية يومه ه( ) .



الأوطار / / ال

 الأوطار \&/


 قال الحافظ : واختلف أهل الشرع في تعيينه ، نفال الأكثر ، هو اليوم العاثر ، تـال القرطبي : عاثوراء معدول عن عاثيرة للمبالغة ، والتعظي وهو في الأصل صفة لليلة العاثرة ، ، لأنه مـأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليها ، فبإذا تيل : يوم عـاثوراه ، فكانـه قيل يوم =

واختلفوا فيه هل هو التاسع ، أو العاثر . والسبب في ذلك إك اختلاف الآثار خرج مسلم عن ابن عباس قال : إذا رأيت هلال الحرم ، فـاعـد ، هـد ، وأصبح يوم





=








ث







 عليه ، بل يضيفه إلى اليوم العائر ، إمـا احتياطـا لـه ، و وإلـا غــالفـة لليهود ، والنصـارى وهو الأزجح ، وبه يشعر بغض روايات مـلم ( \&/ /19 ) .


وأمـا اختلافهم في يوم عرفـة ، فلأن النبي عليـه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة (1) وقال فيه » صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية «٪) ولــذلـك



 كونه مسافرًا ، وقد عرف هنيـه عن صوم الفرض في السفر ، فضلا عن النفل ، وكـذلـك أخرجـهـ مسلم زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق يجيى بن سعيد عن مـالـك : » وهو يخطب النـاس بعرفـة "
 قال الحافظ : واستدل بـذلـك على استحبـاب الفطر يوم عرفـة بعرفـة ، وفيـه نظر ، لأن فعلـه




 المسن ، ويجكيه عن عثّان ، وين ،








 ومستقبلة ، وصوم يوم عانشوراء يكفر سنة ماضية " عن أبي قتادة . انظر ( منتقى الأخبار ، مع




اختلف الناس في ذلك ، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير اللـاج
جهقا بين الأثرين (1) هح

(r) بعرفة (
 رمضان ، ثَ أتبعه ستّا من شوال ، كان كصيام الـدهر " (r) إلا أن مـالكُا كره ذلك (غ) إما خخافة أن يُلحق الناس برمضان مـا ليس في رمضـان ، و إمـا لأنـه لعلّه لم يبلغه الحديث ، أو لم يصح عنده ، وهو الأظهر ، وكذلـك كره مـالـكـ تحري صيام الغرر ، مع ما جا. فيها من. الأثر مخافـة أن يظن الجهـال بهـا أنها
 معينة " (0) وأنـه قـال لعبـد الله بن عمرو بن العـاص لـا أكثر الصيـام : " أمـا =









 ( ) (


 ثلاثة أُيام قالت : نعم ، فقلت من أي الشهر كان يصوم ؟ قـالت : لم يكن يبـالي من أي الشهر
veq
يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قـال : فقلت : يـارسول إني أطيق أكثر من


 فوق صيام داود ، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم ه" (1) "


 المتقق عليها ، فيوم الفطر ، ويـوم الأضحى لثبـوت النهي عن صيامها . وأما
=



 فنسخت بشُهر رمضان ،وقيل : لم تكن واجبة تط ، وما زالت سنـة . قـال : وهو أثبـه بـذهب






 الأوطار / ال
 شهر رمضان ، وما رأيته في شهر أكثرِ منه صياتـا في شعبـان ، ا انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار \&/ rvo ) .

اليتلف فيها ، فأيام التشريق ، فإن أهل الظـاهر ، لم يجيزوا الصوم فيهـا وقوم

 التي بعد يوم النحر





 يقـول : " لا يصـح الصيـام في يــومين : يــوم الفطر من رمضــان ، ويــوم

النخر " .
فدليل الحطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيـه ، وإلا
كان تخصيصها عبثًا ، لا فائدة فيه .










 يصومها أيضا الحصر والقارن . انظر ( الفتح \&/ 197 ) .
vol
وأمـا يـوم المعــة ، فـإن قوتـا لم يكرهـوا صيـامـه ، ومن هـؤلاء مـالـك




الْمُة " وهو حديث صحيح (r)
ومنها حديث جابر n أن سائلا سـأل جـابراً : أسمعت رسول اللهُ



 حـديث جـابر ، كرهـه مطلقُـا ، ومن أخــن بحــديث أبي هريرة ، جــع بين المديثين ، أعني حديث جابر ، وحديث ابن مسعود . وأمـا يوم الشك ، فإن جمهور العلماء على النهي عن صيـيم يوم الشـك على أنـه من رمضـان ، لظـواهر الأحــاديث التي يـوجب مفهـومهــا تعلـق الصـوم
(1) مذهب الثانعي في المشهور كراهة صومه منفردًا . وبه تـال أبو هر يرة والزهري ، وأبو يوسف، ،






 رواه الإمام أحمد ، والتمذي ، والنسائي وغيرم ، قال التمذي : حديث حسن . انظر ( الجموع (r9-17


بالرؤية ، أو بإكال العد إلا ما حكيناه عن ابن عمر .





 دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض .




















المارث ٪ أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم المجعة ، وهي صائــة ، فقال : صمت أمس ؟ فقالت : لا ، فقال : تريدين أن تصومي غــا

 خوف الضعف ، والمرض (r)

وأمـا صيـام النصف الآخر من شعبـان ، فــإن قـوتــا كرهـوه ، وقومتـا
 " لا صوم بعدَ النصف من شعبان حتى رمضان ، "(r) . .
=



 فالنهي عن صوم يوم الـبت يوافق المالة الأولى ، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة



 فبإي وتعت في الأسر ، وكانت من نصيب دحية الكلي . نفرض عليهـ الزواج عليـه الصـلاة والسلام ، فوافقت ، فأعتها وتزوجها .


 الهحابة رضي الله عنهم ، والبهور ، ومن بعدم م . وقال أبو يوبف ، وغيره من أهحاب أبي


 = منَّ رمضان ويكره التقدم من نصف شعبان لمذا المديث . وقال البهور من العلماه : يويز

ومن أجازه ، فلما روى عن أم سلمة قالت ״ ما رأيت رسول الله مِّإِّ صـام شهرين متتـابعين إلا شعبـان ، ورمضـان "(1) ولمـا روي عن ابن عمر قــال :
=





 وفي لفظ n ما رأيت رسول الله مكا أكثر منه صيامتا في شعبان " متفق على ذلك كلـه . انظر ( منتقى الأخبـار مع نيل الأوطـار ع/ . ( tVE
قال الحافظ : وهذا بين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عنـد أبي داود وغيره أنـه كان لا يصوم










 الحافظ : ولا يخفى تكلفه والأول هو الصواب .
 ولفظه ، " ولا صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان " . وهو مثل حديث ابن عباس . انظر ( الفتح \&/ الا

. الطحاوي
وأمـا الركن الثـاني : وهو النيـة ، فلا أعلم أحـدَّا لم يشترط النيـة في صـوم التطوع ، وإغا اختلفوا في وقت النية على ما تقدم

وأما الركن الثـالث : وهو الإمسـاك عن المفطرات ، فهو بعينـه الإمسـاك
الواجب في الصوم المفروض ، والاختلاف الذي هنالك لاحق هنا .
وأما حك الإفطار في التطوع ، فإنه أجمعوا على أنـه ليس على من دخل في في
صيام تطوع ، فقطعه لعذرِ قضاء .
واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدًا ، فأوجب مـالـك ، وأبو حنيفـة عليـه الثضاء ، وقال الشافعي ، وجماعة : ليس عليـه قضـاء (r) والسبا ، والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أن مالكـا روى أن حفصـة ، وعـائشـة زوجي (1) الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، وفي سنده ليث بن أبي سليم . وهو ضيف ، قـال

اين حبان : اختلط في آخر عره ه م

 هر : ه
 وتال ابن مسمود " م متى أُبحت تريـد الصوم ، فأنت علم آخر النظرين : إن شئت ، همت ، وإن شيُت أنطرت ه . نهذا مذهب أحد ، والثوري ، والثافمعي ، وإستح ،
 أعاد يونا مكانه ، وهذا امول على أنه استحب ذلك ، أو نذره ، ليكون موافقا لـــائر الروايـات - عنه وقال النخمي ، وأبو حنيفة ، ومالك : يلزم بالشروع فيه ، ولا يخرج منه إلا بعذر ، فإن خرج


النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتـا صـائتين متطوعتين ، فـأهـدي لما طــام ،





 يضرك إن كان تطوعًا ه (r)

 . (ivr
قال الحافظ : وقد شبهه أبو حنيفة بن أفسد حج التطوع ، فإن عليه تضاه اتفاتًا .








 الصوم الواجب وم لا يقولون بذلك ، انظر ( الصدر الساتق ) •
 هذا. ورواه مالك ، ومعمر ، وزياد بن سعد ، واين عيينة وغيرم من المفاظ عن الزهري عن عائشة




واحتج الشافعي في هـذا المعنى بحـديث عـائشـة أنها قـالت : د. دخل علي
 الصيام ، ولكن قرّبيه " (") وحديث عائشـة ، وحفصـة غير مسنـد ولاختلافهم

Y = حديث عائثة هذا . وقد رواه من لا يوثق به عن مالـك موصولاً ، ذكره الـدارقطفي في غائب
..
ثم الل الافافظ : وعلى تقدير الصحة ، فيجمع بينها بمل الأمر بالتضـاه على الندب . انظر
( النتح










 هذا لنظ رواية النسائي ، وهو أَّ من غيره .





فأفطري ،
قال ابن قدامة : فأما خبرم ، فقال : لا يثبت . وقال الترمذي : فيه مقالل وضفه الموزجاني ، وغيه ، غ




 اللج ، والعمرة متطوعًا ، يخرج منها ، أن عليه القضاء .
وأجمعـوا على أن من خرج من صــلاة التطــوع ، فليس عليــه قضـاء فيا

 آخره . وإذا أفطر في التطوع ناسيًا ، فالجهور على أن لا قضـاء عليـه ، وقـال ابن عَلَيّة عليه القضاء قياستا على المج
ولعل مـالكـا هـل حـديث أم هــانئ على النسيـان ، وحـديث أم هــانع
 ذكرناه ، وخرج حديث عائشة ، وحفصة بعينه .

## بسم الل الرحن الرحي ... وصل الله على سيدنا مهد وآله وصعبه وسلم تسليّا

## كتاب الاعتكکف

## vil

## [ كتاب الاعتكاف (1) ]

والاعتكف مندوب إليه بالشرع ، واجب بـالنـذر ؛ ولا خلاف في ذلـك ، إلا ما روي عن مـالـك أنـه كره الـدخول الـا

 وفي زمان خصوص بشروط خصوصة ، وتروك خصوصة . فـأمـا العمل الـذي يخصـه ، ففيـه قـولان : قيـل إنـه الصـلاة ، وذكر الله



 |الشافعي ، وأبي حنيفة (8) .

 ( الاءتكاف ) وهو افتعال ، لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية ، وا عكفته عن حـاجته )
منعته ( المباح المنير مادة (nكف ، ) . أما تعريفه في الشرع : نو اللبث في المججد من شخص غضصوص بنية غصوصة . ( الجُهوع r/ . ( \&.V
 (r) انظر ( المـدر الـابق ) ه


 ولا يشترط معه الصوم عند الثافبي ، وأهد ، وروي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وسعيد بن

 بالمساجد قال : لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة ، والقراءة . ومن فهم منــه حبس النفس على القرب الأخروية كلها ، أجاز له غير ذلك ما ذكرناه .

ورووي عن علي رضي الله عنه أنه قال : من اعتكف لا يرفث ، ولايسـاب وليشهـد المُعـة ، والجـنـازة ، ويوصي أهلـه إذا كانـت لـه حـا $=$













 قالت : n إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فا ألسأل عنه إلا وأنا مـارة ه رواه







שוע
ولا يجلس ، ذكره عبـد الرزاق (1) وروي عن عـائشـة خـلاف هـذا ، وهـو أن


ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى .
وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف ، فإنه اختلفوا فيهـا ، فقـال قوم : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : بيت الله الحرام ، وبيت المقدس ، ومسجـد

النبي عليه الصلاة والسلام ، وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال آخرون : الاعتكاف عام في كل مسجـد ، وبـه تـال الشـافعي ، وأبو

حنيفة ، والثوري ، وهو مشهور مذهب مالك (r) .
وقال آخرون : لا إعتكف إلا في مسجد جمعة ، وهي رواية ابن عبد الحم
عن مالك .



 مسجد جامع ه،
رواه أبو داود ، ولا بأس برجـاله ، إلا أن الراجـح وقف آخره . انظر ( بلـوغ المرام مـع سبـل









「

وأجمع النكل على أن من شرط الاعتكف المسجـد ، إلا مـا ذهب إليـه ابن
 المعتكف ، إذا اعتكف في المسجد (1) وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة
 اشتراطه ، هو الاحتال الذي في قوله تعالى : وَ وَلَاَ تُبَاثِرُوهُنْ وَأَنْتُم عَاكِفُونَ
 له دليل خطاب ، قال : لا اعتكاف إلا في مسجـد ، ، وإن من شرط الاع ترك المباشرة ، ومن قال : ليس له دليـل خطــاب ، قــلا : المفهوم منــه أن


 والمهور على أن العكوف إنا أضيف إلى المساجد ، لأنها من شرطـه ـ ـ وأمـا


 يكون مسجـدا فيـه جمعـة لثلا ينقطع عــل المعتكف بـالحروج إلى المـعـة ، أو


 بيتها ، ولا ينبغي أن تخرج من المنزل في الاعتكاف .



 . MV البقرة آية (r)
v7o
 يقس سائر المساجد عليه ، إذ كانت غير مساوية له في الحرمة .
وأمـا سبب اختـلافهم في اعتكاف المرأة ، فعــارضـة القيـاس أيضتا لـلأثر ،

 فيـه " (1) فكان هــا الأثر دليـلاً على جـواز اعتكا المرأة في المسجـد . وأمـــا القياس المعارض لمذا ، فهو قياس الاعتكاف على الصلاة ، وذلك أنه لما كا كانت



 القياس ، والأثر (1) . وأما زمان الاعتكف ، فليس لأكثره عندم حد والام

 صومها عند من يرى الصوم من شروطه . وأمـا أقله ، فإنه اختلفوا فيه ، وكـذلـك اختلفوا في الوقت الـذي يـدخل


 صلى الفجر ، ؛



 (r) لُ أر هذا الثرط لأحد من النتهاء ، ، أَ أن المؤلف لم يضفه لأحد ، وقد ينـا مـذهب أبي حنيفة في هزه المئلة

واختْتلف عن مالك في ذلك ، فقيل ثلاثة أيــام ، وقيل : يوم ، وليلـة . وقــال
 استحباب ، وأن أقله يوم ، وليلة (1) .
والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر . أما القياس ، فإنه من اعتقـد




ولا معنى للنظر مع الثـابت من هـــا الأثر (r) ، وأمـا اختالافهم في الـوقت

 شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشسس (\&) . .
(1) مذهب الثانعي أن الصحيح المشور أنه يصح كثيره ، وقليله ، ولو لـطة .







أطلق يوتا ، أراد بليلته . انظر ( نيل الأوطار مع منتقى الأخبار \&/ . ع ) .



viv
وأما من نذر أن يعتكف يوما ، فإن الشـافعي قـال : من أراد أن يعتكف يومًا واحدًا دخل قبل طلوع الفجر ، وخرج بعد غروبها (1) وأما مالـك آلك فقولـه


الفجر ، واليوم ، والشهر عندها سواء (r) .

 غروبها (2) وقال الأوزاعي : يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح (0) .




 قبل طلوع الفجر ، ومن رأى أن اسم اليوم خـا

فرق بين أن ينذر أيامتا أو ليالي
= ويخرج بعـد غروب التُس . لأن اليوم امب لبياض النهار ، وهو من طلوع الفـبر إلى غروب








 'وهذا هو المق ، والصواب ، فلا اجتهاد ، ولا اختلاف مع النص .

والمق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهـار مفردا وقـد يقـال
 النهار ، ودلالته على الليل بطريق اللزوم
وأما الأثر الخالف لمذه الأقيسة كلها ، فهو ما خرجه البخـاري ، وغيره من





غروب الشُس ، أجزأه (r)
 سحنـون ، وابن المـاجشـون : إن رجع إلى بيتـه قبـل صـلاة العيــد ، فســد

اعتكافه (t)

معتكه .. ، وتد مر المديث .





 وبذلك يوافق الثانفي مالكًا وأْمد في الاتحجباب . وانظر ( بدائع الصنائع ז/ .1.1) لمذهب أبي حنيفة .



 يدل على أن توله تول الثانعي ، وليس قول سحنون .
v79
وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية ، (1) هي من حك العشر ، أم لا ؟

 حنيفة ، وجاعة إلى أنـه لا اعتكا إلا إلا بـالصوم (r)وقـال الشال الشـافعي : الاعتكاف جائز بغير صوم (r) .
وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر ، وابن عباس على خلاف عنه في ذلـك .



 لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قـال : ليس
 واحدة وقد احتج الشافعي بجـديث عر المتقـدم ، وهو أنـه أمره عليـه الصـلا
 واحتجت المالكية با روى عبد الرمحن بن إسحق عن عروة عن عاشـة أهنـا
 امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج إلا ما لابد لـه منـه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ،
 العشر ، أم لا ؟ ) والصواب ما أثبتناه .
 ( ) ( ) المهب أبي حنيفة



= وقال ابن عر ، وابن عباس ، وعائشـة ، وعروة بن الزير ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ،

ولا إعتكف في مسجد جامع "(1) .
قال أبو عمر بن عبد البر : لم يقل أحد في حديث عـائشـة هـذا " السنـة " إلا عبـد الرحمن بن إسحق ، ولا يصح هـن الا

وإن كان الأمر هكذا ، بطل أن يجري بجرى المسند
وأمـا الشرط الثـالث ، وهي المباشرة ، فــانهم أجمعـوا على أن المعتكف إذا

 الماع من القبلـة ، واللمس ، فرأى مـالـك أن جميع ذلـك يفسـد الاعتكاف وقال أبو حنيفـة : ليس في المباشرة فسـاد إلا أن ينزل (0) وللشـافعي قولا ولان

 الاسم المشترك ، فن ذهب إلى أن له عموما قال : إن المبـاشرة في قولـه تعـالى : =

(1) المديث أخرجه أبو داود بها اللفظ ، والنسائي ، وليس فيه ه ق قالت السنة ه وأخرجه أيضّا من حديث مالك . وليس فيه ذلك . قال الشوكاني : قال أبو داود : غير عبـد الرحمن بن إسحق لا يقول فيـه » قالت السنـة " وجزم










wi






عليه الاسم حقيقة .
واختلفـوا فيا يجب على الجـامـع ، فقـال الجمهور : لا شي؛ عليـه (1) وقـال
 وقال قوم : يتصدق بدينارين ، وبه قـال بــا
 وأصـل الــلاف هـل يجـوز القيـاس في الكفــارة ، أم لا ؟ والأظهر أنــهـ - لا يجوز

واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التــابع أم لا ؟ فـــال مـاكلـك ، وأبو حنيفـة ذلـك من شرطـه (8) وقـال الشـافعي : ليس من شرطـهـ

ذلك (0)
(1) وهو مذهب"أهد في المشور ، ومذهب الثانعي ، وهو قول عطاه ، والنخمي ، وأهل المدينة ،





 .




والسبب في اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق .



 فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لـاجة الإنسان ") (1) .

واختلفوا إذا خرج لغير حـاجـة متى ينقطـع اعتكافـه ، فقــال الثـافعي : ينتقض اعتكافه عند أول خروجه (r) ، ، وبعضهم رخص في الساع
 وهو الأكثر : مالك والثـافعي ، وأبو حنيفـة (r) ورأى بعضهم أن ذلـك يبطل

اعتكافه (غ)
وأجاز مالك له البيع ، والثراء ، وأن يلي عقد النكا وخالفه غيره في ذلـك(o)
(1) الديث متفق عليه. ا انظر ( ( سبل الـلـلام r/VE ) . .







 ابن عابدين : واختلف فيا لو كان له يبتان ، فأق البعيد منها ، قيل فسـد ، ، وقيل : لا ينبغي



$$
\text { (2) وهو مذهب أهمد . انظر ( المفي ז/ } 198 \text { ) . }
$$

## Wr

وسبب اختلافهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد وتشبيـه
ما لم يتفقوا عليه با اتقفوا عليه .
واختلفوا أيضًا هـل للمعتكف أن يشترط شهـود جنـازة ، أو غير ذـلك ؟
 الشافعي : ينفعه شرطه (()
=





















والسبب في اختلافهم تشبيهم الاعتكاف بالـج في أن كليها عبـادة مـانعـة لكثير من المباحـات ، والاشتراط في الـج ، إنـا صـار إليـه من رآه ، لــديث الـا
 حبستني " (1) لكن هذا الأصل خختلف فيه في الـج ، فالقياس فيه ضعيف عنـد الخصم الخالف .
=









 وجل ، قال الشوكاني : ويف الباب عن أنـن عند البيهقي ـ وعن جـابر عنـده وعن ابن مسـود ، وأم سليم
 بالتحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وعن ابن كمر عند الطبراني في الكبير ، وفيه علي بن


 لا يكل عندي خلاف ما بُبت عن رسول الله ـ ـ أل البيهي : قد ثُبت هنا المديث من أوجه . انظر ( نيل الأوطار

 ( المصدر السابق ) -


Wo
واختلفـوا إذا اشترط التتـابـع في النــنر ، أو كان (1) التـــبـع لازمـــا ، نطلـق في (r) النـذر عنــد من يرى ذلــك مــا هي الأشيـاء التي إذا قطـعت الا الا الاعتكاف ، أوجبت الاستئناف ، أو البناء مثّل المرض ، فـإن منهم من قـال : إذا قطع المرض الاعتكاف ، بنى المعتكف ، وهـو قـول مـالـك ، وألي حنيفـة ،

والشافعي (r) ومنهم من قال : يستأنف الاعتكاف ، وهو تول النووي (ا) ،
=

فتأمل ذلك .
 مع عائشة ، وروى عنها ابن عباس وجابر ، وأنس ، وعروة ، والأعرج ، وغيرم . ( بَريد أسطا،

الصحابة ) .
(1) في نسخة ه المكتبة التجارية الكبرى ه ( أركان ) والصواب ما أثبتّناه .














ولا خلاف فيا أحسبـه عنـدم أن الحـائض تبني (1) واختلفوا هل يخرج من المسجد ، أم ليس يخرج (r) وكذلك اختلفوا إذا جن المتكف ، أو أو أغمي عليه ،

والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هــنه الأشيـاء شيء محـدود من قبل السمع ، فيقع التنـازع من قبل تشبيهم مـا اتفــوا عليـه بـا اختلفـوا فيه ، أعني با اتفقوا عليـه في هــنه العبـادة ، أو في العبـادات التي من شرطهـا

التتابع ، مثل صوم الظهار ، وغيره .
والمههور أن اعتكاف المتطوع ، إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضـاء لــا


















vWY
يعتكف ، فاعتكف عشرًا من شوال ، (1) .
وأما الواجب بالنذر ، فلا خلاف في قضائه فيا أحسب .
والمهور أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه .
فهذه ججلة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا البا الباب ، وقواعده .
والله الموفق ، والمعين ، وصلى الله على سيـدنـا همـد ، وآلـه ، وصحبــه وسلم
تسليّا

$$
\begin{gathered}
\text { بسم الله الرحن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا ثمد وآله } \\
\text { وصحبلم تسليّا }
\end{gathered}
$$

كتاب الحج

## كتاب الحهج

والنظر في هـذا الكتـاب في ثـلاثــة أجنـاس ، الجنس الأول : يشتـل على (r) الأشياء التي جُري من هذه العبادة جرى المدمات التي تجب معرفتهـا لعـيا

 تجري منها جرى الأمور اللاحقة ، وهي أحكام الأفعال ، وذلك ألكا أن كل عبادة فإنا توجد مشتلة على هذه الثلاثة الأجناس .
(1) قـال النووي : المج يقـال بفتح الــا، وكسرهـا ، لغتـان ، قرى، هما في السبع ، أكثر اللبعـة
















 . ( YIq


الجنسس الأول
وهـذا الجنس يشتل على شيئين : على معرفـة الوجوب ، وشروطـه ، وعلى من يجب ، ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحـانـه : ولَ وله على الناس حيُ البيت من امتطاع إليه سبيلا" (1) . وأمـا شروط الـوجـوب ، فــإن الشروط قسان : شروط صحـــة ، وشروط وجوب . فـأمـا شروط الصحـة فلا خلاف بينهم أن من شـروط لا يصح حج مَنْ ليس بمسلم ، واختلفوا في صحـة وقـوعـه من الصبي ، فـذهب

مالك والشافعي إلى جواز ذلك (r) ، ومنع منه أبو حنيفة (r) ، وسبب الــلاف معـارضـة الأثر في ذلـك لـلأصـول ، وذلـك أن من أجـاز ذلك ، أخذ فيه بجديث ابن عباس المشهور ، وخرجه البخاري ، ومسلم ، وفيـه „ أن امرأة رفعت إليـه عليـه الصـلاة والسـلام صبيـا ، فقــالت : ألمــذا حـع

يارسول الله ؟ قال : نعم ، ولك أجر " (غ ( .
(1) سورة آل عران آية 9V .










 فأما كونا أمه فهو ظلاهر من من رواية اين حبان ، والطبراني في تولما : فرنعت صبيّا لما ، وأمـا كونـا
var

 أن لا يختلف في صحة وقوعه من يصح وقوع الصلاة منه . وهو عَا تـال عليـه

الصلاة والسلام " من السبع إلى العشر " (1) ،
وأمـا شروط الـوجـوب : فيشترط فيهـا الإسـلام على القـول بـأن الكـفـار يخـاطبون بشرائع الإسلام ، ولا خلاف في اشتراط الاستطــاعــة في ذلـك لقولــه


وهي بالجملة تتصور على نوعين : مباثرة ، ونيابة
فأما المباثرة : فلا خلاف عندم أن من شروطهـا الاستطـاعـة بـالبـدن ،


 $=$

(1) يتصد قوله عليه الصلاة والسلام n مروا أولادم بالصلاة ، وم أبناه سبع سنين ، واضريومر عليهـ

( المامع الصغير r/ 100 ) ه
(r) قال ابن قدامة : واختلفت الرواية في شرطين ، وها : تخلية الطريق وهو ألا يكون في الطريق الما










فليس وجـود الراحلـة من شرط الـوجـوب في حقـه ، بـل يجب عليـه الــج ، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة ، إذا كان من يكنــه الاكتسـاب

في طريقه ، ولو بالسؤال (1)
والسبب في هذا الـلاف معارضـة الأثر الوارد في تفسير الاستطـاعـة لعموم لفظهــا ، وذلــك أنــه ورد أثر عنــه عليــه الصـلاة والسـلام ״ إنــه سئــل : ما الإستطاعة ؟ فقال : » الزاد ، والراحلة «(r) . فحمل أبو حنيفة ، والشافعي ذلك على كل مكف ، وحله مالك على من
=






 الـدارقطني ؛ والــا؟ ، والبيهقي من طريق سعيـد بن ألي عروبـة عن قتـادة عن أنس عن النبي









 المرسلة . (

VAO

لا يستطيع المثي ، ولا له قوة على الاكتساب في طريقه وإغا اعتقد الشـافعي

 النيابة مع العجز عن المباشرة ، فعند مالك وأبي حنيفة أنهـ لا تلزمـه النيـابــة ، إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة (1) . وعند (r) الشـافعي أنها تلـزم ، فليزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره ، إذا لم يقدر هو بيدنـــ
 قريب سقـط ذلـك عنـه (ث) وهي التي يعرفـونها بـالمعضـوب (8) ، ، وهـو الـذي لا يثبت على الراحلة وكذلك عنده الذي يـأتيـه الموت ، ولم يمج يلزم ورثـتـه

عنده أن يخرجوا من ماله مما يحـج به عنه (o) .






 وأْمـد ، وإسحق ، وابن المنـذر وداود : وهـو وجـوب على المعضـوب ، إذا وجـد مـالًا ، وأجيراً بأجرة المثل.







 فهي من الثلث . وبه قال الـعبي ، والنخعي لأنه عبادة بدنية ، فتسقط بالموت كالصلاة .

 ولا يزكي أحد عن أحد ، وأما الأثر المعارض لمذا ، فحديث ابن عبا لا لا المثهور




في حجة الوداع ..... فهذا في الحي .
وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضأ خرجـه البخـاري قـال : » جـاءت
 الحج ، فاتت ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي غنهـا أرأيت لو كان عليهـا دَيْن ،


عن الغير تطوعاً ، وإغا الملاف في قوعه فرضاً .
 هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا ؟
فـذهب بعضهم إلى أن ذلـك ليس من شرطـه ، وإن كان قـد أدى الفرض عن نفسه ، فذلك أفضل ، وبه قال مالـك فيمن يمج عن الميت ، لأن الــج عنـده عن
(1) المديث متفق عليه ، وفي روايـة للبخاري : يستوي ، وفي رواية للبيهتي : يستسـك ، وفي

 . (rre

 بلفظ م اتضوا الهّ ، فالهُ أحق بالوفاء ه.

VAY
المي لا يقع (" ، وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضـة


نفسه ، انقلب إلى فرض نفسه (r)
 عن شبرمة ، قال : ومن شبرمة ؟ فقال : أخ لي ، أو قال : قريب لي ، قال :


شبرمة " (r)





















والطائفة الأولى عللت هذا المديث بأنه قد روي موقوفاً على ابن عبـاس .


 إجاعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف ، وبناء المساجد ، وها وهي قربة ، ولا والإجارة في المج عند مالك نوعان : أحدهما : الذي يسميـه أصحـابـه على

 والثاني : على سنـة الإجـارة ، وإن تقص شيء ، وفـاه من عنــه ، وإن فضل شيء ، فله (r) .
=








 أي بالجواز .





v ィ
والبهور على أن العبد لا يلزمه المج حقى يعتق ، وأوجبه عليه بعض أهل
الظاهر (1) .
فهذه معرفة على من جَب هذه الفريضة ، وكن تقع .
وأما متى تجب ، فإنه اختلفوا هل هي على الفور ، أو على التراخي ؟

 أصحابه (r) واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه ، والختار عندم أنه على

الفور (r) .


.
وحجة الفريق الثاني أنه لـا كان غتصـا بـا بوقت ، كان الأصل تـأثيم تـاركـه

 وجوبها بتكرار الوقت .
وبالملة فن شبه أول وقت من أوقات المج الطارئة على المكف المستطيع






(0) تدم قول النوري في الثلاف في تَّةِ فرضية المج .

بأول الوقت من الصلاة قـال : هو على التراخي، ومن شبهه بآخر الـوقت من الصلاة قال : على الفور ، ووجه شبهه بـآخر الوقت أنـه ينقضي بـد


 بجلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره ، لأن الغالب ألبا أنـه لا يوت ألا أحـد في مقدار ذلك الزمان إلا نادراً ، وربا قالوا : إن التأخير في الصلاة يكا يكون مي




 اختلافهم في مطلق الأمر هل على الفور ، أو على التراخي كا قد يظن واختلفوا من هــا البـاب هل من شرط وج وجوب المج على المرأة أن يـكـون
 فقال مالك والشـافعي : ليس من شرط الوجوب ذلـك . وتخرج المرأة المى الــج إذا وجدت رفقة مأمونة (1) . وقال أبو حنيفة ، وأمـد ، وجمـاعـة : وجود ذي الحرم ، ومطاوعته هلا شرط في الوجوب (r) .
(1) انظر ( الشرح الكبير مع حائية الدسوقي ٪/ 9 ) لمذهب مالك . وانظر ( اللهـذب مع المجوع
-7 ) لذذهب الثافعي . وهي رواية عن أحد .
 ( المفي rrv/r ) وهو قول المسن ، والنخعي ، وإسحق ، وابن المنذر ، وأصحـاب الرأي ، وعن أحد رواية ثالثة : أن العرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب ( المصدر السابق ) .
val
وسبب الثلاف معارضـة الأمر بـالـج ، والسفر إليـه للنهي عن سفر المرأة
 أبي سعيد الحدري ، وأبي هريرة وابن عباس ، وابن عر أنـه قـال عليـه الصـ الصا

 عرم ومن خصص العموم بها الحديث ، أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال : لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم .






وقال مالك ، وجاعة هي سنة ، وقال أبو حنيفة : هي تطوع ، وبه قـال أبو ثور ، وداود (r) .
(1) حـديث أي سعيد المدري رواه البخاري ومسلم ، وحـديث أبي هريرة رواه البخاري ، ومـلم كذلك ، وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم كذلك وكنـلك عن ابن عـر . انظر ( الجهوع . ( $\mathrm{T} / \mathrm{V}$



 وعطاه ، انظر ( المادر السابقة ) أما أبو ثور ، فلا يقول بوحوبها ـ انظر ( المــادر الـــابتة ) والمئلف ذكره مرتين .










 لا يضرك بـأُها بـدأت ") (8) وروي عن ابن عبـاس العمرة واجبــة ـ ـ وبعضهم (0) يرفعه إلى النبي عْ . MV (1)

 الوضوء ، وتصوم رمضان " .
.




 . (ryo/r



 قوله لقرينتها للفريضة ، وكان أصله أن يقول لقرينته ، لأن المراد المج . انظر ( الفتـح

## var

وأمــا حجــة الفريـق الثـاني ، وم الــذين يرون أهــا ليست واجبـة ، فالأحاديث المشهورة الثابثة الواردة في تعديد فرائضل الإسلام من غير أن يذكر معهـا العمرة مثـل حــديث ابن عمر " بنى الإسـلام على خحس "(1) ذكر الــج مفرداً ، ومثل حـديث السـائل عن الإسلام ، فـإن في بعض طرقـه ه وأن يمج
 يغص السنن ، والفرائض ، أعني : إذا شرع فيها أن تتم ، ولا تقطـع ، وأحتـج



(1) تقدم تخريج الحديث .
. تقلم تخريج المديث في حديث جبر (r)















 وقال بعده : عبيد الله هـذا ، هو ابن أبي جعفر ، وليس گَ قال ، بل هو عبيـد الله بـن المغيرة ، =

عبد البر : وليس هو حجة فيا انفرد به ، وربا احتج من قال : إنها تطوع بـا

 الآثــار في هــذا البــاب ، وتردد الأمر بــالتام بين أن يقتضي الوجـوب ، أم لا يقتضيه .

## القول الأول في الجنس الثاني

وهو تعريف أفعـال هـذه العبـادة في نوع منهـا ، والتروك المشترطــة فيهـا وهذه العبادة





=


 وفي البـاب عن أبي هـالِح عن أي هريرة رواه الـدارتطني ، واين حـزم ، والييهي ، وإسنـاده





 . (1) تقدم الكلام المانظ فيه تبل قليل د
va
فلنبدأ بالأفعالل ، وهذه منها ما تشترك فيـه هـذه الأربعـة الأنواع من النـــك



الـج ، والعمرة أول أفعالمنا الفعل الذي يسمي الإحرام .
القول في شروط الإحرام
والإحرام شروطه الأول : المكان ، والزمان . أما المكان ، فهو الـذي يسمى
 المواقيت التي منها يكون الإحرام ، أما لأهل المدينة الما فذو الـلُيفـة ، وأمـا لأهل










 وفي قول النووي في شرح المهنب ثلاث مراحل نظر ـ وقال في القالموس : هي على اثنين وئانين


 الجبل وبالفتح : الطريق ـ حكاه عــاض عن القـا



واختلفوا في ميقات أهل العراق ، فقال جهور فقهاء الأمصـار ميقـاتهم من ذات عرق (1) وقال الشافعي ، والثوري : إن أهلوا من العقيق كن أحب (r) . واختلفـوا فين أقته لم ، فقـالت طـائفـة : عر بن الخطـاب ، وقـالت :
 والعقيق ، وروي ذلك من حديث جابر ، وابن عباس وعائشة (r) .
 ( Ive










 -

 تميد روايته هذه ، وانفراده به أنه ثتة .

 ضيف باتفاق المدئين .


vav
وجههور العلماء على أن من يخطىء هـذه ، وقصـده الإحرام ، فلم يمرم إلا


 آخرون إن لم يرجع إلى الميقات ، فسد حـد حجه ، وأنـه يرجع إلى الميقـات ، فيهل منه بعمرة (8) . وهذا يذكر في الأحكام .

وجههـور العلـــاه على أن من كان منزلـه دونه ، فيقــات إحرامــــه من
منزله (0)
واختلفوا هل الأفضـل إحرام المـاج منهن ، أو من منزلـه ، إذا كان منزلـه






 (1) الظر ( المهنب مع الجموع
 (r) هو تول مالك ، وإن البارك ، وزفر ، وأحد ، وقال أبو حنيفة : إن عاد ملبياً ، ســطـ الـدم ،

وإلا فلا ـ ( المدر اللـابق ) ه
(r) حكاه ابن المذر عن المسن ، والنخعي ، وقال : وهو أحد قولي عطاء ( المصدر السابق ) . (2) قال ابن الزيير : يقضي حجته ، ،
 (0) هو مذهب الشافمي . وبه قال طـاوس ، ومـالك ، وأبو حنيفة ، وأحد وأبو نور ، والمهور .



وإسحق ، وأهد : إحرامه من المواقيت أفضل .

 اليقات - ابن عباس ، وابن عر ، ، واين مسعود وغيرم ـ ـ قالـوا : وم أعرف بالسنة
وأهـول أهل الظـامر تقتضي أن لا يـوز الإحرام إلا من اليقـات إلا أن

واختلفـوا فين ترك الإحرام من ميقــــــه ، وأحرم من ميقــات آخر غير


أبو حنيفة : ليس عليه شيم (T) .
 ولا خـلاف أنـه يلزم (8) الإحرام من مر هــنه المواقيت كن أراد الــج ، أو










 .
v99
العمرة ، وأمـا من لم يردهـا ، ومر هها ، فقـال قـوم : كل من مر بها ، يلزمه
 وقال قوم : لا يلزم الإحرام :ها إلا لمُيد المد
 إلى الحِلّ ، ولابد .

وأما متى يحرم بالمج أهل مكـة فقيل : إذا رأوا الملال ، وقيل : إذا خرج الناس إلى منى ، فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة . القول في ميقات الزمان

وأمـا ميقـات الزمـان ، فهو محـدود أيضـا في أنـواع الــج الثـلاث ، وهـو

 وقال أبو حنيِة : عشر فقط (0)



 ( المفي /r /



 واين عباس .



(0) لا أري ماذا يتصد بقوله ( فقط ) فلا ممنى لوجودها . فأشهر المج عند أبي حنيفة شوال ، وذو =
 مُعلْومات ) (1) فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله انطلاقه على
 الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة .

وفائـدة الملاف تـأخر طواف الإفـاضـة إلى آخر الشهر ، وإن أحرم بــلــج
 لا يصح إحرامه (r) وقال الشافعي : ينعقد إحرامه إحرام عرة (غ) فن شبهه بوقت الصلاة قـال : لا يقع قبل الوقت ، ومن اعتـد عموم قولـه

 الزمان بيقات العمرة .

فأما مذهب الشافعي ، فهو مبني على أن من التزم عبـادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير ، مثل أن يصوم نذراً في أَيـام رمضـان ، وهــا الما الأصل فيـه اختلاف في المذهب .


(1) البـرة آية ، والثعبي ، ، والنخعي ، والثوري .






A. 1

وأما العمرة ، فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقـات السنـة ، لأنها
 والسلام ؛ ؛ دخلت العمرة في الـج إلى يوم القيامة " (1) . وقال أبو حنيفة : تجوز في كل السنة إلا يوم عرفـة ، ويوم النحر ، وأيـام التشريق فإنها تكره (r)
واختلفوا في تكريرها في السنة الوإحدة مراراً ، فكان مالـك يستحب عره


الشافعي ، وأبو حنيفة : لا كراهية في ذلك (8) .
فهذا هو التول في شروط الإحرام الزمانية ، والمكنية . وينبغي بعـد ذلـك


 بالتروك .



 السابق )






(0) في نسخة هـ دار الفكر ه ( يقول ) والصواب ما أثتشتاه .

القول في التروك
(i) وهو ما يَمْنَعُ الإحرامُ من الأمور المباحة للحَكَلا


 ولا البانس ، ولا المـــاف إلا أحسد لا يجــد نعلين فليلبس خلا خلا


ولا الورس " (r) .
.
( ( ) أخرجه الأُمة الستة عن ابن عمر إلا أن فيه ( القميص ) بالإفراد ، وكذلك ( زعفران ولا ورس )

 قول ابن عر ، وأدرج في المديث ، قال الشيخ : وهـذا يحتـاج إلى دليل فـإنـه خلاف الظـا

 وجهان : أحدها أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من من روه








 الشث ، فيؤخذ منه تحرير أنواع الطيب على الحرم ، وهو بمع عليه فيا يقصد بـه التطيب . ( نيل الط الأوطار 10 ع ) .
A.r

فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الــديث ، واختلفوا (1) في

 بـالرجـال ، أعني تحريم لبس الخيـط ، وأنــه لا بـــأس للمرأة بلبس القميص ،

والدرع ، والسراويل ، والـُفاف ، والـُمُر م
 حنيفة : لا يكوز له لباس السراويل ، وإنْ لبسها ، افتدى (r) .

وقال الشــافعي ، والثوري ، وأحـد ، وأبو ثور ، وداود : لا شيء عليـه إذا لم يجد إزاراً (r)
وعمدة مذهب مالك ظاهر لـديث ابن هر المتقدم قال : ولو كان في ذلـك
 الثانية حديث كمرو بن دينار عن جابر ، وابن عباس قـال : سمعت رسول الله *

 بطلق حديث ابن عباس (0) .
(1) في نسخة ه د ار الفكر ه ( وأخلفوا ) والصواب ما أثبتناه .









وقال عطاء : في قطعها فناد ، والله لا يحب الفساد .
واختلفوا فيمن لبسها مقطوعين مـع وجـود النعلين ، فقـال مـالـك : عليـه الفدية ، وبه قال أبو ثور (1) وقـال أبو حنيفـة : لا فدية عليـه . والقولان عن

الشافعي (r) وسنذكر هذا في الأحكام .
وأجع العلمـاء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بـالورس ، والزعفران لقولـه عليـه الصلاة والسلام في حـديـث ابن عمر ״ لا تلبسوا من الثيــاب شيئـا مسـه الزعفران ، ولا الـورس " واختلفـوا في المعصفر ، فقـال مـالـلك ليس بـه بـأس ، فـإنـه ليس بطِيب ، وقال أبو حنيفة ، والثـوري : هـو طِيب ، وفيـه

الفدية (r)
=



. (r.)








 ابن جعفر ، وعقيل بن أبي طالب ، وهو مذهب الشافعي ، وعن عائشـة ، والسماء ، وأزواج النبي ، واني




وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي ״ أن النبي عليه الصلاة والسلام
. هنى عن لبس القسي ، وعن لبس المعصفر "(1)
وأجمعـوا على أن إحرام المرأة في وجهها ، وأن لـا أن تغطي رأسها وتستر شعرها ، وأن ها أن تسدل ثوهها على وجهها من فوق رأسهـا سـدلاً خفيفا ، تُتْترْ به عن نظر الرجال إليها ، كنحو ما روي عن عاشة أهنا قـالت : " كنـا


الثوب من قبل رءوسنا ، وإذا جاوز الركنب ، رفعناه ه( ) .
 لبـاس القـي ، وعن القراءة في الركــوع ، والسجــود ، وعن لبـــاس المعصفر ه رواه التــــــة إلا

النـــئي
انظر ( التاج البامع للأصول $\times$ / •1\& ) . ولكن الذي احتج به المنفية ما رواه مـاللك عن نـانع















 وجها لمرور الرجال . انظر ( نيل الأوطار 1 / 1 ( ) ) .

ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فـاطمـة بنت المنذر أهنا
 (1) الصديق

واختلفوا في تخمير الحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسـه ، فروى



 عباس ، وسعد بن أبي وقاص واختلفـوا في لبس القفـازين للمرأة ، فقـــال مــالــــك : إن لبست المرأة القفازين افتدت ، ورخص فيه الثوري ، وهو مروي عن عائشة والمجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي عليـه الصلاة والسلام n أنـه نهى
(1) انظر ( الموطا / / (IMA ) .

(r) في نيخة ه (r) دار الفكر ه ( إليه ) ) والصواب ما ما أثبتناه .











A+V
عن النقـاب ، والقفـازين " (1) وبعض الرواة يرويـه مـوقـوفـا عن ابن عمر ، وصححه بعض رواة المديث ، أعني رفعـه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ـ فهذا
 في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق بـه ، وإحتال اللفـظ المنطوق بـه ، وثبوته ، أو لا ثبوته .

وأمـا الشيء النـاني من المتروكات ، فهو الطيب ، وذلـك أن العلــاء أجمعوا
 واختلفوا في جوازه للمحرم عنـد الإحرام قبل أن يحرم لـا يبقى من أثره عليـه


 والمجة لمـالـك رحمـه الله من جهـة الأثر حـديث صفوان بن يعلى ثبت في













فقـال : يــارسول الله كيف ترى في رجـل أحرم بعمرة في جبـة بعـدمـا تضـخ


 ما شئت في عمرتـك كا تصنع في حجتك ، (1) اختصرت الــديث ، وفقهـه هو الذي ذكرت .

وعدة الطريق الثانى مارواه مالك عن عـائشـة أنها قالت : ؛ كـنت أطيب
 بالبيت «() .
واعتل الفريق الأول با روي عن عائشة أنها قالت : وقـد بلغها إنكار ابن



 لبس الثيـاب ، وقتل الصيـد لا يجوز لـه استُصحـابـه وهـو مُحْرِمْ ، فوجب أن . يكون الطيب كذلك
فسبب الملاف تعارض الآثـار في هــا المى . وأما المتروك الثالث ، فهو جالمعة النساء ، وذلك أنه أجع الملمون علم



(r) رواه البخاري . انظر ( نيل الأوطار \&/ • • ) ) .

## 

وأمـا الممنـوع الرابـ ، فهو إلقــاء التفث ، وإزالـة الشعر ؛ وقتـل القمــل


 إلا من الأحتلام (8) .
 والمور بن خرمـة اختلفـا بـالأبـواء ، فتـال عبـد الله : يغسـل الحرم رأسـه ،
 عباس إلى أبي أيوب الأنصاري قال : فوجدته يغتسل بين القرنين : وهر : وهو مستر بثوب ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ ه فقلت : عبـد الله بن جني





$$
\text { (1) البقرة آية } 19 \text { ( }
$$





(0) المديث رواه الجاعة إلا الترمذي ، ورواه مالك . انظر ( منتقى الأخبار 10 10 ) و ( الموطأ N



 كلها ، أو بعضها . واتفقوا على منع غسلـه رأسـه بـالـطمي (r) وقـال مـالـك ، وأبو حنيفة : إن فعل ذلك افتدى . وقال أبو ثور ، وغيره : لا شي، عليه (r) .



بذلك
وروي عن ابن عباس دخول المام . وهو محرم من طريقين (1) . والأحسن
أن يكره دخوله ، لأن الحرم منهي عن إلقاء التفث .


الفتح • ( مادة خطم ) .






 لكتبر (
 . المهور (1) قالل الحافظ : حديث ابن عباس : أنه دخل حمام المجفـة ، وهو عرم ، وقـال : إن الله لا يعبا


All
وأمـا المظور الحـامس : فهو الاصطيـاد ، وذلكك أيضـا بجع عليـه لقـولـه


وأمجموا على أنه لا يجوز له صيده ، ولا ألك مـا صـاد هو منـه (r) واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة أقوال : قول : إنه يجوز لــهـ





حرام على العرم (0) .
=
(1)
















وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ، فأحدهـا مـا خرجـه مـالـك من من






والثوري ، ثال : وروينا عن ابن عباى ، وعطا، قولاّ رابِا ، قالا : مـا ذبح ، وأنت عريم نهو

 فيجوز أكلها للمحرم ، هو الصواب . وهو ما ما رجهه الشوكالي .













 مع أُصابه ، لأن غرجهم لم يكن واحداً .
 = ويقولون : كيف جاز لأبي قتادة جاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون مـا وجهه حتى رايتهـ

AIr
وجاء أيضآ في معناه حديث طلحة بن عبيـد الله، ، ذكره النـــائي : ه أن
 فأهدي له ظبى وهو راقد ، فأكل بعضنا ، فاستيقظ طلحة ، فوافق على أكلــه ، ،


 وقال : ؛ إنا لم نرده عليك إلا آنا حُمُم "(r) . وللاختلاف سبب آخر ، وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل أو يتعلق بكل واحد منها النهي عن الانفراد ؟

 انفراده ، فن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال : إمـا بـــديث المـي أبي
 الثالث ، قالوا : والمع أولى ، وأكدوا ذلـك بـا روي عن جـا
=










أنه قال " صيد البر حلال لم ، وأنتم حرم ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم "(1) . واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة ، أو يصيد في الحرم ، فقــل مـالـك ،



 وما هو حرم لعينه أغلظ .
(ا) قال المانظ في التلخيص : حـديث n لـم الصيد حلال لك في الإحرام مـا لم تصطـادوه ، أو لم




 وقال في موضع آخر : قال هـد : لا أعرف له سِاءأ من أحد من الصحابة إلا إلا قوله : حـدثني من
 أحـد من الصحـابة ، وقـد رواه الشـانفي عن الـدراوردي عن عمرو عن رجل من من الأنصار عن







 ( ryv




Alo

فهذه الخّسة اتفق المسلمون على أنها من مظورات الإحرام . واختلفــوا في نكاح المُحْرِم ، فقــال مــالــك والشـــافعي والليث والأوزاعي : لا ينكح المرم ولا يُنـكح ، فإن نكح فالنكاح باطل .

وهو قول عر ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت .
(1) وقال أبو حنيفـة ؛ والثوري : لا بـأس بـأن ينكح الحرم ، أو أن ينكـع والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، فـأحـدهـا مـا روا











 بسرف " ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ) .




 أكثر الصحابة ، ولم يروه كذلك إلا ابن عباس عا قال عياض ، ولكنه متعقب بأنـه قـد صح من




 تروك الحرم ، فلنقل في أفعاله .
= رواية عائشة ، وأي هريرة غوه مَ صرح بذلك في الفتح . وأجيب ثانيا : بأنه تزوجهـا في أرض
 بالمارضة برواية ميونة نفساه ، وهي صاحبة التصـة ، وكذلـك برواية أين رافي ، وهو السفير














 يتزج أو يزوج غيره وهو ما ذهب إليه الثهور ـ والشا ألمل .

Aiv
القول في أنواع هذا النسك
والحرمـون إمــا عحرم بعمرة مفردة ، أو حرم بــج مفرد ، أو جـامــع بين المج ، والعمرة وهذان ضربان : إما متتع ، ،وإما قارن ، فينرم ، فينبغي أولاً أن تجرد
 وإحداً واحدآ منها ، إن كان هنالك ما يخص ، وكذلك نفعل فيا بعـد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى .

القول في شرح أنواع هذه المناسك
فنقول : إن الإفراد هو مـا يتعرى عن صفـات التتـع ، والقِران ، فلــلـك

القول في التمتع
فنقول : إن العلمـاء اتققوا على أن هـذا النوع من النسـك الـنـي هو المعنيت








(1) البقرة آية 197 .


= والغيرة ، والديني ، وإسحق . وقال الثافعي : إن ربع إلى الميــات ، فلا دم عليه ، وقـال أبو

وقال طاوس : من اعتمر في غير أشهر الحج ، ثُ أقام حتى الحج ، وحج من
عامه أنه متتع (1)
-واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، فهو متتم





 الثافعي بصر : من كان بينه ، وبين مكة ليلتان ، وهو أكمل المواقيت (0) ما
=

(1) انظر لمذهب طاوس ( المغني ז/ •عv ) .










(ع) انظر ( بدائع الصنائع r/ Ilar ) لمذهب أبي حنيفة .


وقال أهل الظاهر : من كان ساكن الحرم (1) وقـال الثوري : هم أهل مكـة فقـط (Y) . وأبو حنيفـة يقول : إن حـاضري المسجـد المرام لا يقع منهم التتـع

وكره ذلك ماللك (r)
وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام بـالأقل والأكثر ، ولـنلـك لا يشـك أن أهـل مكـة ، هم من حـاضري المسجــد الحرام لا يشـك أن من خـارج المواقيت ليس منهم ، فهـذا هو نوع التتتـع المشهـور ؛ ومعنى التتم أنه تتع بتحللـه بين النسكين ، وسقوط السفر عنـه مرة ثـانيـة إلى النسكك النـاني الـذي هو الحج ، وهنـا نوعـان من التتع اختلف العلمـاء فيه| : أحـدهمـا : فسخ اللـج في عمرة ، وهو تحو يـل النيـة من الإحرام بـالـــج إلى العمرة ، فجمهور العلماء يكرهون ذلك في الصدر الأول ، وفقهاء الأمصـار ، وذهب ابن

عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحد ، وداود (₹) .


 أبي حنيفة . انظر ( المغني




 ( rri
وأما عنـد أبي حنيفـة ، فيكره لــاضري المسجـد الحرام التتع ، وكـذلـك القِران . ولكن إن تْتعوا ، أو

 ذكرناه قبل قليل .
= قال ابن قدامة : إذا كان معه هَـْني، فليس له أن يكل من إحرام الـج ويجعنـه عرة بغير خلافي


 يفسخ إهلاله في العمرة ، وبهذا تسك أهل الظاهر .
والمهور رأوا ذلك من بـاب الثصوص لأصحـاب رسول الله مبكّئّ، واحتجوا


=

 ثلاثة أيام في المج ، وسبعة إذا ربع إلى أملها ، متفت عليه .












 - ( 799 ، rax




وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعـارض بها العمل المتقـدم • وروي عن عمر أنه قـال : " متعتـان كانتـا على عهـد رسول الله رتليّب، أنـا أنهى عنها ،

وأعاقب عليها : متعة النساء ، ومتعة اللج "(1) ،
=











 لا يحتج به .




المكف حجة الإسلام دون العمرة .

 المج ، وقولمم : إنها أفجر الفجور في الأرض ، ويقولون ، إلمر ، إذا برأ الـدبر ، وعفى الأثر ، وانسلـخ







وروي عن عثّان أنه قال : ( متعة الحج كانت لنا ، وليست لم " (1) .
وقـال أبـو ذر : مـا كان لأحـد بعـدنـا أن يُحْرم بـالـــج ، ثم يفسخــه في في

والظاهرية على أن الأصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتـاب
الله أو سنة ثابتة على أنه خاص .
فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة عول على العموم ، أو على الحصوص .

 الرجل خاجأ ، فحبسه عـدو ، أو أمر تعـنر بــه عليـه المـج حـي الحج ، فيـأتي البيت ، فيطوف ، ويسعى بين الصفـا والمروة ويــيـل ، ،


المثهور إجماها .
وشذ طاوس أيضأ ، فقال : إن المكي إذا تتع من بلد غير مكة ، كان عليه
المدْي (r)
 الحج ، ثم حج من عامه ذلك ، فقال مالك : عرته في الشهر الذي حل فيـه ، فـإن كان حل في أُشهر المج ، فهو متمتع ، وإن كان حـل فـل في غير أشهر الــج ،



(1) رواه ابن حزم . انظر ( المُلَّلى ) .
(Y) رواه أبو داود وسلم ، والنسائي ، وابن ماجة .


فليس بتمتع (") وبقريب منـه قـال أبو حنيفـة ، والثـافعي والثـوري ، إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كلـه في شوال وبـه قـال الشـافعي (r) وتـا وقـال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط في رمضـان ، وأربعـة في شوال ، كان متتـعـا ، ، وإن كان عكس ذلك ، لم يكن متتعـا أعني أن يكون طـا

 وسبب الاختلاف هل يكون متنتـاً بـإيقـاع إحرام العمرة من أثشهر الــج فقط ، أم بـإيقاع الطواف معه ؟ ؟ كله أم أكثره ؟ فأبو ثور يقول : لا يكون متتـعـأ إلا بـإيقـاع الإنحرام في أشهر




 على الـج ، والخامس : أن ينشى المج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها .








 (r) انظر ( بدائع الصنائع

والسادس : أن يكون وطنه غير مكة .
فهذه هي صورة التتع ، والاختلاف المشهور فيه ، والاتفاق .
القول في القارِن
وأما القِران ، فهو أن يُهِلْ بالنسكين مَعأ ، أو عهل بـالعمرة في أشهر الـج ،





 هَدْي المتتع ، هو عند المُهور مُن غير حاضري الما المسجد المرام إلا إلا ابن المـاجشون من أصحاب مالك ، فإن القارن من أهل مكة عنده عليه المدي (r) (المد


 قارنأ عند أهمد .

 .



 الأصح . انظر ( (الجموع // 101) )


وأما الإفراد (1) ، فهو ما تعرى من هـذه الصفـات ، وهو ألا يكون متتعـاً ولا قارناً ، بل أن الن
وقــد اختلف العلــاء أليٌ أفضــل هــل الإفراد ، أو القِران ، أو المتـــع ؟
 روي عنه عليه الصلاة والسلام „ أنه كان مُفْرِدأ « وروي „ أنـه ثـتـتع " وروي عنه » أنه كان قارناً " (r) .
=




















=


 ( نيل الأوطار ع / قال الشوكي : وقد اختلفت الأنظار ، واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحـاديث ، فن أْ أهل











 السابق ) .
وقـال الــووي : قـال الإمـام المطـبابي : طعن جــاعـــة من الجهـال ، وكفرة من الملحـدين في










فاختار مالك الإفراد ، واعتد في ذلك على ما روي عن عائشة أنها قالت :


$=$






 كلام الـطابي .
٪

 يظن أنه لا يزئ ، فأضيف الميع إليه ، وأخبر كل واحد با با أمره به ، وإباحهـ لـه ، ونسبـه إلى









 عرة ، فنتلهم من الإفراد والقِران إلى المتعة ، ولا ينتله إلا إلى الأنضل ، ولأن اليتّ منصوص

 زيادة نسك ، فكان ذلك أوله ـ الظر ( المفي / rw/ ) .





 الزبير ، واختلف عن عـائشـة في المتع ، والإفراد ـ واعتــد من رأى رأى أنـه عليـ
















Arq
إليْ ، واحتج في اختياره بقولـه عليـه الصلاة والسـلام ״ لـو استقبلتٌ من أمري
 (1) تقدم تخريج هذه الأحـاديث فيا نقلنـاه عن الثوكاني قريبـا . وقد أجـاب من قـل بـأن المتع

أفضل با يلى :








وهو كئير الوم . قاله الدارقطني .




, ولا يأمرم إلا بالانتقال إلى الأفضل .




 . تميع الأعصار ، وإنا اختلفوا في فضله .






 = النووي عن الثانمي : والني يقول : إن الإفراد أفضل : فإن قال قائل : فن 'آين أثبت حديث

واحتج من طريـق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضـل أن التمتع ، والقِران
 يجب ، وما شروط وجوبـه ، ومتى يجب ، وفي أي وقت يجب ، ومن الي أي مكان


النسك ، يجب أن نقول في أول أفعال الـاج ، أو المعتر ، وهو الإحرام .
القول في الإحرام
واتفق جههور العلمـاء على أن الغسل للإهلال سنـة ، وأنـه من أفعـال الحرم



الوضوء (1)
وحجـة أهـل الظـاهر مرسـل مـالـك من حـديبث أسطاء بنت عيس ״ أهنا

$=$













ArI

فقـال : مرهـا ، فلتفتسل ، ثم لتهل "") والأمر عنـده على الوجوب . وعمـدة الجههور أن الأصل هو براءة الـنمـة حتى يثبت الوجوب بـأمر لا مـدفع فيـه . وكان عبـد الله بن عر يغتسـل لإحرامـه قبـل أن يحرم ؛ ولـدخـولــه مكــة ، ولوقوفه عشية يوم عرفة (٪) ومالـك يرى هـنـه الاغتسـالات الثلاث من أفعـال

اليحرم (r)
واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنيـة (ع) واختلفوا هـل تجـزىء النيـة فيـه من غير التلبيـة ؟ فقـال مـالـك والشــافعي : تجـزئ النـيــة (0) من غير التلبية . وقال أبو حينفة : التلبية في اللج كالتكبيرة في الإحرام بـالصلاة ، إلا
 (1) ذكر ابن حزم أن الاغتـــال عنـد الإحرام مستحب للرجـال ، والنسـاء ، وليس فرضا ، الما ، واحتـع
 (r) انظر ( الموطاً / (r (r )

 للإحرام ، ودخول مكـة والوقـوف بعرفـة ، والـوقـوف بــزدلفـة ، ولرمي المـرات الثـلاث . انظر
( الجموع




 (0) جاء في المدونة : قلت ابن التـاسم : أرأيت إن توجه ناسيأ اللتلبية من فنــاء المسجـد ، أيكون في





.


 واختلفوا في هل هي واجبة هبا اللفظ أم لا ؟ فقـال أهل الظـاهر : هي واجبة بها اللفظ . ولا خلاف عنـد المههور في استحبـاب هـــا اللفـا

 قال : أتـاني جبريل ، فـأمرني أن آمر أصحـابي ، ومن معي أن يرفعوا أصواتهم
بألتلبية ، وبالإهلال ، (8) .

وأجمـع أهـل العلم على أن تلبيــة المرأة فيا حكاه أبـو عمر ، هــو أن تسهع




 إلباب وهذه التثنية ليست حقيقية ، بل هي للتكثير ، والبالغة ، ومعناه : إبابة بعـد إبـابـابة ، أو إبابة لازمة ، وقيل معناه غير ذلك .



 - (roq/\&
 ولو مرة (乏) أخرجه مالك ، وأبو داود ، والتزمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، انظر ( الموطا / Tr\& ) .

نفسها (1) بالقول . وقال مالك : لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجـاعـة ، بل يكفيه أن يسمع من يليـه ، إلا في المسجـد الحرام ، ومسجـد منى ، فـإنـه يرفع

صوته فيه| (r)
واستحب الملهور رفـع الصـوت عنـد التقـاء الرفـاق ، وعنـد الإطـلال على شرف من الأرض ، وقال أبو حـازم : كان أصحـاب رسول الله عِّإنّا لا يبلغون
 ويرى على تاركها دمأ ، وكان غيره يراها من أركانه .
 على الوجوب حتى يـدل الـدليل على غير ذلـك ، لقولـه عليـه الصلاة والسـلام " خذوا عني مناسِكَكُ" (\&) وبها يحتج من أوجب لفظه فيها فقط ، ومن لم ير وجوب لفظه ، فـاعتـد في ذلـك على مـا روي من حـديث جــابر قـال ״ أَهَلَّ
 " والنـاس يزيـدون على ذلـك لبيـك ذا المعـارج ، ونحوه من الكـلام ، والنبي


وعن عمر بن الخطاب ، وعن أنس وغيره(1) .
(1) (1) في نسخة » دار الفكر " ( نفسها ) والصواب ما أثبتناه .
( ا انظر ( الموطأ





واستحب العلماء أن يكون ابتداء الحرم بـالتلبيـة بـــثر صلاة يصليهـا فكا



استوت به راحلته ، أَهَل" " (r) . .

 آخرون : إفا أحرم حين أطل على البيداء ، وقـال قوم : إفـا أهل حين اسلـلـ استوت

به راحلته (r)
وسئـل ابن عبـاس عن اختـلافهم في ذلـك ، فقــال : كُـلٌ حـــدّث لا عن أول إهلالِـهِ عليـه الصلاة والسلام ، بَـلْ عن أول إمـلال سمعـه (غ) . وذلـك أن

(Y) الظظر ( الموطأ / / (rry ) وأخرجه البخاري موصولاً .


 ورواه أحمد ، وأبو داود ، والما؟ من حديث ابن عباس ،










الناس يأتون متسابقين . فعلى هذا لا يكون في هـذا اختلاف ويكون الإهلال إثر الصلاة .

وأجمع فقهـاء الأمصـار على أن المكي لا يلزمـه الإهلال ، حتى إذا خرج إلى



 تنبعث به راحلته ، يريد حتى يتصل له عمل المج (1) " وروى مـا ابن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن عهلوا ، إذ رأوا الهلال « (r) .



 قوم : يجزيه ، وعليه دم ، وبه قال أبو حنيفة ، وابن القاسم ، وقـال آخرون : وا لا يجزيه ، وهو قول الثوري ، وأثهب (8) .




 خرج إلى اليلّ قبل الطواف ، ،

 حنيفة ، وأحد تولي الثانمي . والقول الثاني للثافعي : لا تصح عرته . انظر ( المفي N/ / MTI ) .
( وأما متى يقطع الحرم التلبية ) فإنه اختلفوا في ذلك ، فروى مـالـك أن علي بن أبين طــالب رضي الله عنـه كان يقطع التلبيــة ، إذا زاغت الشمس من يوم عرفة . وقال مالك : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (1) وقال ابن شهاب : كانت الأئمة : أبو بكر ، وعر ، وعثان ، وعلي يقطعون
 في ذلك عن عثّان ، وعائشة . وقال جههور فقهاء الأمصار وأهل الــديث : أبو حنيفة ، والشافعي ، وإلثوري ، وأحــد ، وإسحق وأبو ثور ، وا وا وداون ، واود ، وابن ألبي ليلى ، وأبـو عبيـد ، والطبري ، والمسن بـن حي : إن الحمرم لا يقطع التلبيـة


 لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة "، (₹) . وقــال قـوم : بــل يقطعهـا في أول جمرة يلقيهـا ، روي ذلــك عن ابن مسعود (0)
(1) انظر ( قوانين الأحكم الشرعية صثז1 ) و و ( الكافي / / (






 (0) وهو دذهب أهد ، ويصض أصحاب الثّافي . انظر ( نيل الأوطار \&/ (7٪ ) .



 التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت ، فلا تنططع حقى يشرع في العمل :




 الذي بعد هذا نيو الطواف عند دخول مكة ، فلنقل في الطواف . القول في الطواف بالبيت . والكلام في الطواف
في صفته ، وشروطه ، وحكه في الوجوب أو الندب ، وفي أعداده .
القول في الصفة
والثهور جيعون على أن صفة كل طـواف واجباً كان ، أو غير واجب أن

 (1) انظر ( الموطأ (Y )







سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ، ث ث يمثي في الأربعة ، وذلـك في في


(1) هذه الصفة من فعله

 وإسحق ، وأحــد ، وأبـو ثـور (r) واختلف قـول مـالـك في ذلـك وأصحـابـه .

 وهي عند ألي داود ، والنـائي بِلظط : كان يستلم الركن اللياني ، والمجر في كل كل طوفة ، وللحـا؟ بلفظ : كا إذا طـاف بالبيت مــح ، ، أو قــل : استلم المجر ، والركن الياني في في كل طـواف .

(r) قال النووي : الرمل مستحب عندنا ، وبه تال جههور العلماه ، وحكاه ابن المنذر عن عبـد الله ورورة بن الزير ، والنخعي ، والـك والثوري ، وأيه حنيفة ، وأحـد ، وإلسحق ، وأبي يويف



 عباس : لا يرمل في شيء من الطواف ، وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه






 ( نيل الأوطار 0 8 0 ) ).

ATG
والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم ، ومن لم يجعله سنة
لم يوجب في تركه شيئاً (1) .

 ، وأن ذلـك ستنَة ؛ فقـال : صـدقوا وكـنـبـوا ، قـال : قلت : مـا صـدقـوا ، ،



 الأسود إلى اللياني ، فإذا توارى عنهم مشى ") (r) .













( المغي )
(r) أخرجه البخاري ، ومسلم . انظر ( نصب الراية ז/ \% ع ) .
 جابر ، ورواه مالك .

وغيره ، قالوا : وقد اختلف على أبي الطفيل عن ابن عباس ، فروي عنـه پ أن


الرواية الأولى .
وعلى أصول الظاهريــة يجب الرمل لقولـه : " خـنـوا عَنْي منـاسكא " وهو
قولم ، أو قول بعضهم الآن فيا أظن (r) .
وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالمج من مكة من غير أهلها ، ومر
 أهل مكة هل عليهم ، إذا حجوا زَمَلْ ، أم لا ؟
 فإنه يرمل فيـه (£) وكان مـالـك يالك يستحب ذلكـك ، وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملاً ، إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك (0) . وسبب الــلاف هـل الرمـل كان لعلـة ، أو لغيز علــة ؟ وهـل هـو خـتص بـالمـافر ، أم لا ؟ وذلـك أنـه كان عليه الصلاة والبلام حين رمل وارداً على . مكة
= .

 فيرملون ، تتول قريش كانهم الغزلان ، قال ابن عباس : فكانت سنة . انظر ( نصب الراية r/



( المفي r/r /ry ) .
(0) انظر ( الموطأ / /70 ) .

واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين : الأسود ، والياني للرجال دون النساء (1) واختلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا ؟ فذهب الثهو الثهور إلى أنه



 . (TV/A






 هريرة ، وأبو سعيد المدري ، وسميد بن جبير ، وعطاه ، وعروة وأيوب السختيانين ، والؤوري ،

 . الناس عليه . ورويناه أيضا عن الني







 يده بعده . قال العبدري : وروي عن أُهد أنه يقبله .



نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلا "()
=


. ( $\mathrm{C} / \mathrm{I}$
 n لولا أن قومك حديثو عهد بشِّركِ ، لمدمت الكعبة ، فألزقتها بـالأرض ، وجعلت لمـا بـابين :






الأركان أيضأ عن جابر ، وأنس ، والمسن ، والمسين .
فضيلة المجر الأسود :


-صحيح









 يخرج من الجنـة إلا رجع إليهـا قبل يـوم القيـامـة ه رواه أبـو القــاس الطبراني . انظر ( البمـوع (ra/A
وقد بنيت الكعبة خمس مرات ، وقيل سبعا إسداها : بنتها الملائكة قبل آدم ، وحجها آدم ، فن

وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الـوتِرِ من الأثــواط . وكـذلـك أجمعوا على أن تقبيل المجر الأسود خـاصـة من سنن الطواف إن
 الـطـاب الـذي رواه مـالـك أنـه قــل وهـو الـ يطـوف بالْبيت حين بلـغ الحجر
 قَبْلَة ه (r)

وأجمعوا على أن من سنــة الطـواف ركعتين بعـد انقضــاء الطـواف (r) ،
=







 الحجاج : ألما ما زاد في طوله ، فأَره ه ، وأما ما زاد فيه مي من المجر ، فرده إلى بنائه وسـد البـاب










=رلكن الأنضل أن يصلي عقب كل طواف . وحكاه ابن المنذر عن المـور ، وعائثـة ، وطاورس ، ،





 ركعتان لكل أسبوع والطواف ليس لل وقت معلوم ، ولا الركعتـان المسنونتـان بعـده فجـاز المع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين . وإنـا استا استحب من
 وتر من طوافه ، ومن طــاف أسـابيع غير وتر ، ثم عـاد إليهـا ، لم ينصرف عن وتر من طوافه .
=

 قدامة (1) زوراه البخاري ، ومسلم عن ابن عر ، ورواه مسلم عن جابر . انظر ( (الجموع ^/ \& ه .

القول في شروطه
وأما شروطه ، فإن منها حــدٌ موضعـه ، وجههور العلمـاء على أن الحِجْرَ من


طواف الإفاضة (1) وقال أبو حنيفة ، وأصحابه هو سنة (r) .
 حَدَثـان قومـك بـالكفر ، لــدمت الكعبـة ، ولصيرتها على قواعـد إبـراهيـم (T)
(1) قال النووي : مذهبنا أنـه لو طــاف على شــاذروان الكعبــة ، أو سـكـك في المجر ، أو على جـدار















 يتبين أن قول المؤلف بأن طوافه سنة عند أبي حنيفة ليس في علـه ، وإي
 فتأمل ذلك . = (r)

فإنهر تركوا منهـا سبعـة أذرع من الـِجْر ، ضـاقت بهم النفقـة والمشب "، وهو
 الْعَتيق ( )

أبي حنيفة ظاهر الآية .
وأمـا وقت جوازه ، فبإنه اختلفوا في ذلـك على ثلاثــة أقوال : أحـدهـا : إجـازة الطواف بعـد الصبـح ، والعصر ، ومنعـه وقت الطلوع ، والغروب وهو مذهب عمر بن المطاب ، وأبي سعيد المدري ، وبـه قـال مـالـك ، والك ، وأصحـابـه وجـاعـة . والقـول الثـاني : كراهيتـه بعــد الصبـح ، والعصر ، ومنعــه عنــد
 الثالث : إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها ، وبه قال الشافعي وجماعة (r) .
=




(1) سورة الـج آية M9 .
 (r) قال النووي : قال العبدري : أنجموا على أن الطواف في الأرقات النمي عن الصلاة فيها جائز .





طلعت ، فركب حتى أناخ بذي طوى ، فصلى ، انظر ( الجمبع ^/ ا آ ) .



 كره ذلـك أحـنا بعموم النهي عن الصلاة بعـد الصبح ، والعصر ، وهو قـول عمر ، والثوري

AEV
وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هـذه الأوقـات ، أو إباحتها : أما وقت الطلوع ، فالآثار متفقـة على منع الصلاة فيهـا ، والطواف هل هو ملحق بالصلاة ؟ في ذلك الـلاف .

وما احتجت بـه الشـافعيـة حـديث حبير بن مطعم أن النبي عليـه الصلاة
 الأمر شيئاً ، فلا تنعوا أحداً طاف بها ملا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شـاء من
=










 صلاة المبح ، أو صلاة العصر ، فانه يصلي مع الإمالم ، "



 ولعل قد اثتبه على الؤلف منع الصلاة بالطواف ـ ف نتامل ذلك .

 وهو قول جاهد ، وهذا يعفي أن جاهداً يقول : يكواز الطواف في جميع الأرقات .

ليـل ، أو هنـار " رواه الشــافعي وغيره عن ابن عيينــة بسنــده إلى جبير بن
مطعم (1) .
رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم .















 قالوا : ويعيده ،
وعن أمد روايتان ( إحداما ) كذهب الثانفي ( والثانية ) إن أقام بكة أعاده ، وإن رجم إلى

 ( المغني لابن قدامة r/rww ) والقول بأنه شرط هو المشور عن أمهد ، وكذلك طهارة الثوب . انظر ( المفي ) .



وقـال أبـو ثـور : إذا طاف على غير وضوء أجـزأه طــوافـه ، إن كان لا يعلم ،
ولا يجزئه إن كان يعلم (1) .
والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كشتراط ذلك للمصلي (r) .



 (1) لم أر من نسب هذا التول لأي ثور .










 الأوطار 10 of or




 وإنا روي عنه المديث مرفوعاً تـارة ، وووقوفأ أخرى فـالـى عند هؤلا، البـاعة للرفي ،



وعدة من أجـاز الطواف بغير طهـارة إبــاع العلمـاء على جواز السعي بين
 . الحيض من شرطها الطهر من الـَدَث ، أصله الصوم ) (1) القول في أعداده ، وأحكامه
وأما أعداده ، فبإن العلمـاء أجمعوا على أن الطواف ثلاثـة : طواف القـدوم على مكـة . وطـواف الإفـاضـة بعـد رمي جرة العقبــة يـوم النحر ، وطـواف الـف



=
 التجارية الكبرى « هنهي :


 لا يشترط فيه الطهارة من المدث . هذا ما ظهر لي ، واللّ أعلم .
) المج آية

 والـدال ) ولطواف القـدوم خخسـة أسطاء أيضـا : طــواف القــدوم ، والقـادم ، والـوروود والـوارد ، وطواف التحية .


على مكـة عن طـواف الإفـاضـة إذا نسي طـواف الإفـاضــة لكـونـه قبـل يـوم

 (أن طواف الوداع يجزئُ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طوا طواف الإفاض

 حكاه أبو عر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنـة الما فوات الحج فإنه يجــزئ عنه طواف الإفاضة (r) . والستحب جــاعـة من من العلمـاء
(1) قال ابن قدامة : إن طواف الزيارة ركن المج لا يت إلا بـه ، ولا يحل من إحرامه حقى يفعله ،


 يأتي عاما قابلاً من حج ، ، أو عرة . ( المغني r/













 وانظر الاختلاف كذلك ( الجموع ^^ • • ) في طواف القدوم .

لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضـة ، على سنـة


 النحر على ما في حديث عائشة المشهور (1) ـ وأمـا المفرد للحج فليس عليـه إلـا طواف واحد
 عبـد الله بن عمر وجـابر ، وعمـتهه حـديث عـائشــة المتـــدم . وقـال الثـوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى : على القـارن طوافـان وسعيـان ، ورووا
 طوافه وسعيه ، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعـا (r) . فهـذا هو القول منـا
=




 الذين جمووا المج والعمرة ، فإنا طافوا طوافاً واحــأ ه انظر ( منتقى الأخبـار مع نيل الأوطــار
( M /0
(r) قال النووي : مذهبنا أنه يكني للقـارن لـجـه ، وعرته طواف واحـد عن الإناضـة ، وسعي




 ז/ 010 ) وعن أهد رواية أخرى كتول أبي حنيفة ( الصدر الـابق ) .

في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته ، والذي يتلو هـذا الفعل من أفعال المج ـ أعني طواف القدوم ـ هو السعي بين الصفا والمروة وهو الفعل الثالث للإحرام فلنقل فيه .

## القول في السعي بين الصفا والمروة

## والقول في السعي وحكمه وفي صفته وفي شروطه وفي ترتيبه

القول في حكه :
. أما حكه ، فقال مـالك والثـافعي : هو واجب ، وإن لم يَسْع كان عليـه حج قـابل ، وبـه قـال أحمـد وإسحق (1) . وقـال الكوفيون : هو سنـة ، وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليـه دم (Y) . وقـال بعضهم : هو تطـوع ولا شيء
 ويقول : اسعوا فإن الله كتب عليم السعي " روى هذا الحـديث الشـافعى عن
(1) قـالل النووي : مـذهبنـا أن السعي ركن من أركان المج ، والعمرة ، لا يتم واحـد منها إلا بـه ، ،









 مثلما ذكر المؤلف ، والفرق بينها أن الواجب إذا تـركه وجب عليـه الـدم . أمـا الســــة ، فليس

عبد الله بن المؤمل (1) ، وأيضا فإن الأصل أن أفــالـه عليـه الصلاة والسلام في




 وضعفوا حديث ابن المؤمل .
وقالت عـائشــة : الآيـة على ظــاهرهـا وإنـا نزلت في الأنصـار تحرجوا أن يَسْتوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الباهلية لأنه كان مرون


 أعني وَصْل السعي بالطواف .
(1) أخرجه أحـد من حـديث صفيـة بنت شيبة عن حبيبة . انظر ( منتقى الأخبـار / / Aه ) ورواه الثافيك . انظر ( الأم


 جماعة ، وقد وتع عند الدارقطني عنها أخبرتين نسوة من بني عبد الـدار ، فلا يضره الاختلاف ،



وأما صفته فإن جههور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الـدعـاء ، فيشي على جلـي بطن المسيـل فيرمـل فيـه حتى يقطعـه إلى مـا يلي المروة ، فـإِذا قطـع ذلــــك










 مرات ، ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك " ،(r) .



بدأ الهَ به ، فابدأوا به ، انظر ( المفي ז/ TMM ) .





## القول في شروطه :

وأما شروطه فانهم اتفقوا على أن من شرطـه الطهـارة من الميض كالطواف


 ليست من شروطه إلا الـسن فإنه شبهه بالطواف (") .
=







وأحد ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة .




 تطهر " ( الموطأ /
 فتأمل ذلك .
وما ذكره المؤلف عن المسن كذلك لم أره عن أحد من العلماه ، وإنـا الـذي نقل عنـه التووي ، وابن قدامة : هو ما ذكرناه من أنه إذا سعى قبل التحلل وهو وني غير طاهر ، فليعد السعي ، وإن ذكر بعد ما حل ، فلا شي، عليه .
 الطواف ، وأن من سعى قبل أن يطـوف بـالبيت يرجـع فيطـوف وإن خرج
 حج قابل والمَـدْي أو عرة أخرى (1) . وقـال الثوري : إن فعل ذلـك فـك فلا شيء
 فهذا هو القول في حك السعي وصفته وشروطه المثشورة وترتيبه .

## الخروج إلى عَرَفة

وأما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج ، فهو الحروج يوم التزوية إلى منى


 الإمام مح الناس من منى إلى عرفة ووقفوا بها .

*     *         * 

(1) السمي تبع للطواف ، لا يصع إلا أن يتقدمه طواف ، فانن سعى قبله ، لم يصح . وبذلك قـال مالك ، والثانفي ، وأبو حنيفة ، وأهد .
 ( $\mathrm{ra} \cdot / \mathrm{r}$
(r) جاء في حاثية ابن عابدين على الدر اليُتار : لو عكس ، أعاد السعي لأنه تبع للطواف . وصصح
 (0.. و وغدم إذا ترك الواجب ، وجب عليه الدم . والسعي عندم من الواجبات .

## الوقوف بعرفة

والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكه وفي صفته وفي شروطه ．أمـا





 الأعظم أو لمن يقيه السلطان الأعظم لذلك وأنه يُصَلَى وراءه بَرَّا كان السلطان



واختلفوا في وقت أذانب المؤذن بعرفـة للظهر والعصر ، فقــال مــالـــك ： يخطب الإمام حتى يضي صَدْرّ من خطبته أو بعضها ، ثَ يؤذن المؤذن（٪）،
（1）قال الـانظ ：حـديث ، المج عرفة ، فن أدرك عرفة ، نفد أدرك الـج ، ، أهـد وأصحاب






（r）قال ابن جزي ：ويدأ اللؤنن بالأذان ، وإلإمام يظطب ، أو بعد فراغه ينها ．انظر（ قوانين


وهـو يظطب . وقــال الثــافعي : يــؤذن إذا أخــذ الإمــام في الـطبــة
الثانية (1)
وقال أبو حخيفة : إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كلــال في
 قال أبو ثور تشبيها بالمعة (r) وقد حكى ابن نافع عن مالكَ أنه قـال : الأذان بعرفـة بعـد جلوس الإمـام
 فَرَحْلَتْ له وأتى بطن الوادي فخطب الناس ثِ أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثِ أقام فصلى العصر ولم يصل بينها شيئأ ثُ راح إلى الموقف " (r) . واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقـامتين أو بـأذان واحـد
 حنيفة والثوري وأبو ثور وجاعة : يجمع بينها بأذان واحد وإقامتين (0)
 والحجة للشافعي حـديث جـابر الطو يل في صفــة حجـه عليـه الصلاة والسلام
(i) انظر ( المجموع ^/ ra ) .

 الإمام المنبر ، فإذا فرغ المؤذن قـام الإمام ، فخطب وقيل : يؤذن في آخر خطبـة الإمــام ـ انظر . ( E ) /

( ) انظر ( الكا (



 مروي عن ابن مسعود ، وحجتـه أن الأصـل هـو أن تفرد كل صـــلاة بــأذان


 هل يقصر بنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلـة النحر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة : سنة هذه المواضع

التقصير سواء أكان من أهلها أو لم يكن (ل) .
وقـال الثوري وأبو حنيفـة والشـافعي وأبو ثور وداود : لا يـيـوز أن أن يقصر


 =







 . 17 / /


 الظهر ، والعصر بعرفة ، وكذلك من ملى مع الإمام . انظر ( المفي ז/ م-\& ) ) .

A7)
واختلف العلماء في وجوب المُعة بعرفـة ومنى ، فقـال مـالـك : لا تجب الثمعـة

 المععة أن يكون هنـالـك من أهل عرفـة أربعون رجلاً على مـنهبـه في اشتراط

 كان والي مكة يجمع بهم ، وبه قال أبو ثور .


وأما ثروطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة ، وذلـك أنـه لم يختلف العلمـاء
 داعياً إلى الله تعـالى ، ووقف معـه كل من جضر إلى غروب الشمس ، وأنـه لــا

يستقي المعفى . فتألمل ذلك .


 .
 الإقامة ، وأن يصليا مستوطنون . ولو بنيت قرية ، واستوطنها أربعون ، صليت بها المعمة .








استيقن غروها وبان له ذلـك دفع منها إلى المزدلفـة هـ هـ (1) ولا خلاف بينهم أن
 وأفاض منه قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك ، وأنه إن لم ير يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته المج (r) .
 ه الـج عرفـات ، فن أدرك عرفـة قبل أن يطلع الفجر فــد أدرك شi (r) وهـو


 فوقف على الوقف من عرفة ه رواه أهد ، وأبو ماود .



 تمبيل الصلاة ذلك اليوم ( المدر الـابق ) .








 الصحابة ، هكذا بالياه كذلك .




## הำ

حديث انفرد به هـذا الرجل من الصحـابـة إلا أنـه بُع عليـه ، واختلفوا فين وقف بعرفة بعد الزوال حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر ، وإن دفع منـه
 العلـاء : من وقف بعرفـة بعـد الزوال فحجـه تـــم وإن دفـع قبـل الغروب (r) ، إلا ( $=$ الياء الثناة تحت . ولهله هو الصواب . وليس الدؤلي . والديث أخرئ أخرجي أصحاب السنا الأريبة






 وذكره البوري في الصحابة ، وأن له مذين المديثين ، انتهى كلام الزيلمي ( نصب الراية ז/









 - حديث صحيّ



أهنم اختلفوا في وجوب الدم عليـه ، وعمـدة المَهور حـديث عروة بن مضرس ،



 الزوال (r) ، ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفـة لكن للجمهور أن يقولوا أن وقوفه بعرفة إلى المغيب قـد نبـأ حـديث عريث عروة بن مضرس أنه على جهة الأفضل إذ كان يخياً بين ذلك .
 عن بطن عرنة (r) ، والمزدلفـة كلهـا موقف إلا بطن محسر ، ومنى كلهـا منحر ،





 الـاء اللهملة . وإسكان الموحدة أحـد جبـال الرمل وهو مـا اجتع ، فاستطــال ، وارتفع قـاله . الجورهري وأجاب الثمور عن المديث بأن للماد. بالهار ما بعد الزوال بدليل أن الرسول صلوات الفّ عليه والثنلفاء الراثدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال . وهو حجـة لأمــد ـ ا انظر ( نيل الأوطـار 10

وراوي المديث هو عروة بن مُضّْن ( بتشديد الراه، ) ابن أوس بن حارئة بن لام الطائي ، كان
 الصحابة ) .

الزوال ، وأن هذا قول الثهور .
(r) في نسخة ، هار الفكر ه ( عَرفة ) والصواب ما أثبتناه .

ونِجاج مكة مَنْحَر ومَبِيت "(1) واختلف العلماء فيهن وقف من عرفة بعرنـة (r) فقيل حجه تـام وعليـه دم ، وبـه قـال مـالـك (r) ، وقـال الشـافعي : لا حـج


 فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة . وأمـا الفعل الـذي يلي الوقوف بعرفـة من أفعـال الــج فهو النهوض إلى المزدلفة بعد غيبة الثنس وما يفعل بها فلنقل فيه .
(1) رواه ابن ماجة من حديث جابر بلفظ „ بطن عرنـة ، وفي إسنـاده القــاسم بـن عبـد الله بن عمر















 الغربي ما يلي مزدلفة ، ومنى ، ومكة ،

القول في أفعال المُزْدَلِفَة
والقول الملي أيضاً في هذا الموضع ينحصر في معرفـة حكـه وفي صفتـه وفي وقتـه . فأما كون هـذا الفعل من أركان المج فـالأصـل فيـه قـولـه سبحـانـه :




 من فروضه ؟ فقال الأوزاعي ، وجـاعـة من التـابعين : هو من فروض المـج ،
 فروض اللجّ ، وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت به فعليـه دم (r) . وقـال
 =

 (1) البقرة آية 14 .








 = قد حضر معظم الليل بزدلفة ، وقد اتققوا على أنه يجزئه ، قال أصحابنا : وسواه كان الدفع بعـد





 ومن حجــة الفريق الأول أن المسلمين قـد أجمعـوا على ترك الأخـذ بيميـ




 والعشاء في أول وقت العشاء ويُغَلّسوا بالصبح فيها .
=


(1) في جميع النسخ التي لدينا هكذا (لم يشاهدوا ) والصواب ( لم الم يشهدوا ) أي لم يقيوا معه .




(r) البقرة آية 194 .

القول في رمي البِمِار
وأما الفعل الـذي بعـدهـا فهو رمي المـار ، وذلـك أن المسلمين اتفقوا على
 منها قبل طلوع الشهس إلى منى ، وأنه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمى جمرة
 ذلك الوقت : أعني بعد طلوع الشهس إلى زوالما فقد رماها في وقتها ، وأبمعوا

 رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر ، ولا يجوز ذلك ، فإن رمـاهـا قبـل










 لا يرميها إلا بعد طلوع التُس






وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمـة خّزّجـه أبو داود وغيره وهو
 قبل الفجر ومضت فـأفـاضت ، وكان ذلـك اليوم الـذي يكون رسول الله مِّإِّ عندها "(ا) وحديث أسماء " أْها رمت المجرة بليل وقالت : إنا كنا نصنعـه على
 هـو من لـدن طلـوع الشمس إلى وقت الـزوال ، وأنـه إن رمـاهـا قبـل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شيء عليه ، إلا مالكاً فإنـه قـال : أستحبُ

له أن يريق دمأ
واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماهـا من الليل أو من الغـد . فقـال مـالـك : عليـه دم (ع) . وقـال أبو حنيفـة : إن رمى من الليل فلا شيء عليه ، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم (0) . وقال أبو يوسف وعمد والشـافعي : لا شيء عليـه إنْ أخرهـا إلى الليل أو إلى الغـد (1) ، وحجتهم " أن رسـول الله () حدايث عائـــة صحيح كا مـال النوري ، ورواه أبو داود بـإسنـاد صحيح على شرط مسلم . انظر




 (r) الحديث أخرجه البخاري ، ومسلم عن عبد الله مولى أسطاء عن أسطاء أنها رمت الجمرة ، قلت هـا هـا :
 - ( $\mathrm{V} / \mathrm{/r}$ (r) قـال ابن عبــد البر : ووقت رمي هــنـه المرة من طلـوع الفجر إلى زوال الثهس ، ولا يبــوز









 الرخصة للرعاة إنـا ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا بجرة العقبـة عَ كا كان اليوم








=
 انظر ( المغني /r (1)


 الثافهي ضعفه قوم ، ووثّه آخرون ، قال البخاري ، وأبو حاتم : منكر المديث ( نصب الرايـة



(r) في نسخة ه دار الكتب الإسلامية ه ( ربوا بعد النال ) والصواب ما أثبتناه .

رأسه ، ثّ طاف طواف الإفاضة "() وأبمع العلماء على أن هذا سنة الحج . واختلفـوا فين قــدم من هــنه مــا أخره النبي عليــه الصـلاة والسـلام أو بــالعكس ، فقــال مــالــك : من حـلـق قبـل أن يرمي جمرة العقبــة فعليــه

الفدية (r)
وقال الشافعي وأحد وداود وأبو ثور : لا شيء عليه (r) . وعمـتهم مـا رواه مـالـك من حــيث عبـد الله بن عمر أنـه قـــال " وقف
 يـارسول الله .. لم أشعر فحلقت قبل أن أخحر ، فقـال عليـه الصـلاة والـــلام :
 أرمي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ارم ولا حرج ، قال : فـا


 بالفدية فكيف من غير ضرورة ؟ مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل
(1) في حديث جابر المطول الذي رواه مسلم . انظر ( نيل الأرطار (Y / / (Y ) .
(r) الظر ( الكالي





 . $100 / 1$
(๕) الديث متفق عليه . انظر كلامأ لابن حجر في فتح الباري .

رمي الجِمار ، وعند مالك أن من حلق قبل أن يـذبح فلا شيء عليـه وكـذلـك
 يرمي فعليه دم وإن كان قارنأ فعليه دمان (r) . و وقال زفر : عليه
 قبل أن يرمي فلا شيء عليه لأنه منصوص عليه ، إلا ما ما روي عن ابن انـ عبـا
 الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف (8) .













 تعميم الشارع الميع بنفي المرج \& (انظر المدر الـابق ) . وكا ترى ، فإن المق مع الثهور في . هذه المسئلة . والله أعلم


AVY
من وسطهـا كل ذلـك واسع ، والموضـع الختـار منهـا بطن الـوادي لــا جـاء في


رأيتُ الذي أْزَلَتْ عليه سورة البقرة يَرْمِي (1) .



 حصى الحذف لما روي من حـديث جــا



 رمي كل جرة حسن لأنه يُروى عنه عليه الصلاة والسلام (1) .



انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 10 vo ) ،




 (الأخبار مع نيل الأوطار 1/9 9 ه ) ،





وأجمعوا على أن من سنـة رمي البـار الثلاث في أيــام التشريق أن يكون
ذلك بعد الزوال .



 واختلفوا في الواجب من الكفارة ، فقال مالك : إنْ من ترك رمي المـار كار كلها
 عليه دم ، وإن ترك جمرة واحدة فصاعـدأ كان عليه لكل جمرة إطهـام مسكين نصف صاع حِنُطـةِ إلى أن يبلغ دمـا بترك المِيع ، إلا بمرة العقبـة فن تركهـا

فعليه دم ماع
(1) وبه قال الثهور ، ومنهم مالك ، والثانعي ، وأهمد . انظر ( نيل الأرطار / ه هو ه ) .








 واحدة من جرة ، حتى مضت أيام الرمي ، كان عليه شـاة ، فـإن نـي البـرة المرة كلها ، كان عليه (0قرة ، أو بينة . انظر ( الكاني / 1 / roo ) .



وقال الشافعي : عليه في الحصاة مُدُ من طعـام ، وفي حصـاتين مُـدْان وفي ثلاث دم • وقـال الثـوري مثلـه ، إلا أنـه قـال : في الرابعـة الـدم • ورخصت طلْنفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئاً ، والحجة لهم حـديث
= فإن ترك رمي إحدى المار الثلاث من اليوم الثاني ، فعليه صدقة ، لأنه ترك أقل وظيفـة اليوم ،







 ما يجب في جهي هـ دم ، يجب في أقله صـدتـة . انتهى كلامـه بتصرف . انظر ( بـدائع الصنـائع

- ( $11 r \varepsilon / r$

أما مذهب أحد ، والشافعي ، فقد قال ابن قدامة : من ترك الرمي من غير عـذر ، فعليه دم ، را







 الـكمة من الرمي :
قال النووي : نالل العلماء : أصل العبادة الطاعة ، وكل عبادة ، فلهـا معنى قطعـا ، لأن الشرع ،


 الله ، كإقبال العبد إلى مولاه ذليلا . ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي ، والرمي ، فكلف العبـد هها ليتم انقيـاده ، فـإن هـذا

 بعض " (1) وقال أهل ألظـاهر : لا شيء في ذلـك والمهور على أن جمرة العقبـة ليست من أركان الحج • وقال عبد الملك من أصحاب مـالـك : هي من أركان

الـ
 تحللان : تحلل أكبر ، وهـو طــواف الإفـاضـة ، وتحلـل أصغر وهـو رمي بمرة العقبة ، وسنذكر ما في هنا من الاختلاف .

القول في الجنس الثالث
وهو الذي يتضن القول في الأحكام ، وقد بقي القول في حكم الاختلافـات





 الرخصة .
=

(1) رواه أهد ، والنسائي . قالل الشوكاني : رجاله رجال الصحيح ـ ( نيل الأوطار 10 (ar ) .

## القول في الإحصار




 هذه الآية هل المصر ههنا هو المصر بـالعـدو أو المصر بـالمرض المصر ههنا هو المصر بالعدو ، وقال آخرون : بل المصر بالمرض .



 قال : إن الآية إما وردت في المصر بالمرض فإنه زع أن المُ الخصر هو من أحصر ، ولا يقال أحصر في العدو ، وإغا يقـال حصره العـا العـدو وأحصره المرض ، المرض ، قـالوا :






 لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الحوف من العدو وإن قيل في المرض فبار الإنتعـارة

$$
\text { (r ، r ، البقرة آية } 197 \text {. }
$$

(ع) في نسخة ه دار الفكر ه ( أقتله ) والصواب ما أثبتناه .

ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن المقيقـة ، وكــلـك ذكـر

 ههنا الممنوع من المج بأي نوع امتنع إمتا برض أو بعدو أو بخطأ في العـدد أو
 كرض ، وإما عصر بعدو . فأما المصر بالعـدو فـاتفق المهور على أنـه يكل من
(1) قال القرطبي : واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قوليين : الأول : تال علقمـة ، وعروة بن







حكاه أبو عر



 من المرض .. قالوا : وإغا جعلنـا حبس العـدو حصـارآ قيـاسـا على المرض ، إذ كـان في حكـه ، ، لا بدلالة الظاهر وقـال ابن عر ، وابن الـزبير ، وابن عبـاس ، والثــافعي ، وأهـل المدينـة : المراد بـالآيـة حصر

㢄


(r) هذا قول أبي حنيفة حسبا ذكر القُرطبي .

Ava

عرته أو حجه حيث أُحْصر (1) .
قـال الثوري والحسن بن صـالح لا يتحلل إلا في يـوم النتر (r) ، والـذين قالوا : يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب المَدْي عليـه وفي موضح نحره إذا قيل بوجوبه وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة ، فذهب مـالـك إلى أنـه لا يجب عليه هَدْي وأنه إن كان معه هَذْي نحره حيث حل (ז) وذه إلى إيجاب المَدي عليه ، وبه قال أشهب (ع) . واشترط أبو حنيفة ذبكه في الحرم

وقال الشافعي : حيثّا حل (0) .
وأما الإعادة فإن مالڭًا يرى أن لا إعادة عليه . وقال قوم : عليـه الإعـادة
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعرة .
وإن كان قــارنـاً فعليـه حـج وعرتـان ، وإن كان معتراً قضى عرتـه (ا) ،
 (r)















وليس عليـه عنـد أبي حنيفـة ومـــد بن الحسن تقصير ، واختــار أبـو يــوسف







 أن جهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء . وأما من أوجب عليه المَّني فبناء على أن الآية وردت في المصر بالعـدو ،







=


 وعن أهد روايتان : رواية بالوجوب ورواية بعدمه . انظر ( المفي ז/1 آب ) .


 عند الفقهاء .

وأما العصر برض ، فإن مـذهب الثـانعي وأهل المجاز أنـه لا يكله إلا





 وياجماءهم على أن الحصر بعدو ليس من شر إي إملاله الطواف بالبيت . والبهور علي أن الحهر برض عليه المُّير .
(1) الفتح آية ro .
(r) قال النووي : قال أصحابنا ، إذا مرض ، ولم يكن شرط للتحلل ، فليس له التحلل بلا خلاف ، ،











وقال أبو ثور وداود : لا هَدْي عليـه اعتَاداً على ظـاهر هـذا المصر • وعلى





 نعشا] (0) . وأصل مذهب مالك أن المصر برض إن بقي على إحرامـهـ إلى العــام
 المصر ، لأنه حلق رأسـه قبل أن ينحر في حجـة القضـاء (7) ، وكان من تـأول
(1) وجوب القضاء علم الفصر ، ليس على إطلاتة ، نفد ذكر النوري أنه إذا تَكلل بالإحصـار ، فإن

 وقال أبو حنيفة ، وجاهد ، والشمبي ، وعكرمة ، والنخعي : يلزمه قضاء التطوع كذلـك ـ ا انظر ( الجموع ^/ 100 ) أُما وجوب المذي عند الظامرية ، فإن المدٔي عندم واجب على كل من أحصر ، ويأي وجه من (الوجوه ، فيقع الإحصـار على كل مـانع من عدو أو مرض ، أو غير ذلك ، أي شيه كا كان ـ ا انظر ( ال大لى (r.r/N ) وما بعدها



( الجموع ه/ 1





## ANT

















$$
\begin{equation*}
\text { ) البقرة آية } 197 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

(Y) قول المـؤلف " والمصر يستـوي فيها حـاضر المسجـد الحرام ، وغيره وإبـاع " فيـه نظر ، أي أن
 آية الإحصار ولكن العلماء لم يجمعوا قولمم على ذلك . فقـد قــل النووي : يجوز للمكي التحلل ، إذا أحصر عن


 يقف بعرفة ، وإن نعش نعشآ ( أي ليس له التحلل من إحصاره ) قال : واختـار هـنا القول أبو

## القول في أحكام جزاء الصيد




 يقاس على مفهومها ما لا يقاس عليه ، فنهـها أنهم اختلفوا هل الوا الواجب في في قتل




 في كل ما وقع من ذلك المكم به ، وبه قـال أبو حنيفـة (s) . وقـال الشـافعي : =




 المؤلف تول الزهري في عدم إبازته للمكي ذلك . فتأمل ذلك .

$$
\text { (1) المائدة آية } 90 \text {. }
$$

 (Ү) انظر ( (






إنْ اجتزأ بكى الصحابة ما حكوا فيه جاز (1) ، ومنها هل الآيـة على التخيير أو على الترتيب ؛ فقال مالك : هي على التخيير ، وبـه قـال أبو حنيفـة ، يريـد أن اللكمين يخيران الذي عليه الجزاء .

وتـال زفر : هي على الترتيب ، واختلفـوا هـل يُقَوْمُ الصيــُ أو المثـل إذا
 مـالـك : يُقَوَّمُ الصيـد ، وقـال الثـافعي : يقوم المثل ، ولم يختلفــوا في تقـدير الصيام بالطعام بابلملة ، وإن كانوا اختلفوا في التفصيل ، فقال مالك ، ولك : يصوم لكل مد يومأ وهو الذي يطعم عنده كل مسكين ، وبـه قـال الثـافعي وأهل ،

الهجاز (r) .


















وقال أهمل الكوفة : يصوم لكل مُدَّيْن يومـا ، وهو الثَـَدْر الـذي يطعم كل مسكين عنـده (1) . واختلفـوا في تتـل الصيـد خطـأ هـل فيـه جـزاء أم لا ؟

فالجمهور على أن فيه الجزاء وقال أهل الظاهر : لا جزاء عليه (r) .
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد ، فقال مالك : إذا قتل جماعة
 وقـال الشـافعي : عليهم جزاء واحــد (\&) وفرق أبو حنيفـة بين الحرمين يقتلون
 . لمذه (

 يوماً . انظر ( تحفة الفقهاء




 لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يشغلها إلا بدليل .

 والذاكر لإحرامه متعمد . انظر ( المغني ז/ ع ع 0 ، ، 0 ، 0 ) . (r) انظر ( الكا



 أشبهت كفارة قتل الآدمي ،




 أبي حنيفة على القولين جميعاً (8) واختلفوا في موضع الإطعام ، فقال مالك الك : في في


ذلك الموضع . وقال أبو حنيفة : حيثنا أطعم (0)
=






 ومفـرد وقـارن في قتل الصيد ، فعلى الملال ثلث المجزاء ، وعلى المفرد جزاء كامل ، المل ، وعلى القارن
جزاءان . انظر ( بدائع الصنائع /-Aז1 ) .


الخطاب . انظر ( الجموع / / rA ) .








 (0) انظر ( الك大冖ي

وتـال الثـافعي : لا يطم إلا مسـاكين مكـة (1) ـ وأنمع العلمـاء على أن المرم

 وأصحابـه : لا جزاء عليـه . ولم يختلف المسلما

 والأرض " (r) وجمهور فقهاء الأمصـار على أن الحرم إذا قتل الصيـد وأكلــه أنـه
 فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهه الآية .
 (r) العنكبوت آية (r)



 عن ابن عباس في اليراد ، وغير ذلك من الآثار وتياساً على حيد الإحرام ، وداود - وإن لم يقل




 حرمأ . (الحلم / / بדז ) .

 ( الجموع
(ع) قال القرطبي : من قتل صيداً ، أُو ذبهه ، فأكل منه ، فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله ، وبـه

( وأمـا الأسبـاب التي دعته إلى هــذا الاختـلاف ) فنحن نشير إلى طرف منها فنقول : أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدأ فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية ، وأيضأ فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفـارات عقابأ ما .

وأما من أوجب الجزاء مح النسيان فلا حجة له ، إلا أن يشبـه الجزاء عنـد

 عن هذا : أي العمد إنا اشترط لمكان تعلق العقـاب المنصوص عليـه في قولــه تعـالى :


 بالقياس ، فإنه لا دليل لمن أثبتها على النـاسي إلا القيـاس ، وألما وأما اختلافهم في




 عليه في الإطعام والصيام

 هو التعديل ، وليس يوجد للحيوان المصيد في المقيقـة شبيـه إلا من جنسـه ،

وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنســه ، فوجب أن يكون مثلـه في التعديل والقية ، وأيضاً فإن الـى في الشبيه قد فرغ منه .


 القية طعامأ أو عدل ذلك صياماً















 في السرقة وفي القصاص في الأعضاء وني الأنفس ، وستأتي في مواضعها من هـذا الكتاب إن شاء الله .

وتفريـق أبي حنيفـة بين الحرمين وبين غير الحرمين القـــاتلين في المرم على
 نظر إلى سد الذرائع ، فإنه لو سقط عنهم الجزاء جلة لكا لكان من أراد ألم أن يصيـد
 لا يتبعض إثم قتل الصيد بالاشتراك فيـه ، فيجب أن لا يتبعض الجزاء فيجب على





المعنى الأصلي في الشرع فهو أن المكوم عليه لا يكون حاكًا على نفسه .

 رأى أن المقصود بذلك إنا هو الرفق بساكين مكة قال : لا يطعم إلا مسـاكين
 الـلال يقتل الصيـد في الحرم هل عليـه كفـارة أم لا
 الذين يختلفون فيـه ؟ فـأهل الظـاهر ينفون قيـاس قتل الصيـد في الحرم على



 والأرضَ " .

وأما اختلافهم فيمن قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان ؟ فسببـه هل أكلـه تَعَدُ ثانِ عليه سوى تعدي القتل أم لا ؟ وإن كان تعديـاً عليـه فهل هو مسـاوِ للتعـدي الأول أم لا ؟ وذلـك أهنم اتفقوا على أنـه إن أكل أثم ، ولـا كان النظر في كفــارة المـزاء يشتـل على أربعــة أركان : معرفــة الـواجب في ذلك ، ومعرفة من تجب عليـه ، ومعرفـة الفعل الـذي لأجلـه يجب ، ومعرفـة محل الوجوب . وكان قد تقدم الكلام في أكثّر هذه الأجناس ، وبقي من ذلـك

أمران :
أُحـدهـا : اختلاف في بعض الواجبـات من الأمثّـال في بعض المصيـدات ، والثاني : ما هو صيد ما ليس بصيد يجب أن ينظر فيا بقي علينا من ذلـك . فن أصـول هـذا البـاب مــا روي عن عر بن الخطــاب أنـــه قضى في الضبـع بكبش ، وفي الغــزال بعنز ، وفي الأرنب بِعْنــــاق ، وفي اليربــوع بجفرة (1) واليربوع : دويبـة هلا أربع قـواءً وذنب تجتر كا تجتر الشـاة ، وهي من ذوات اللكروش ، والعنز عند أهل العلم من المعز مـا تـد ولـد أو ولـد مثلنه ، والجفرة والعناق من المعز ، فالجـفرة ما أكل واستغنى عن الرضـاع ، والعنـاق قيل فوق اللجفرة وقيل دونا وخـالف مـالـك هـذا اللـديث فقـال : في الأرنب واليربوع

 الكَمْبَةِ ه( الجنع فا فوقه من الضأن ، والثني ما سواه ، وفي صغار الصيد عند مالك مثل

ما في كباره (r)
(1) رواه مالك في الموطأ عن جابر انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 10 - r ) .
(r) انظر ( الكافي / (r ) في مذهب مالك .

A9r
وقال الشافعي : يُفْدى صِارُ الصيد بالمثِلْ من صغـار النعم وكبـار الصيـد بالكبار منها ، وهو مروي عن عمر وعثّان وعلي وابن مسعود (1) ، وحجتـه أنها وكا حقيقـة المثل ، فعنـده في النعـامــة الكبيرة بـدنــة ، وفي الصغيرة فصيل ، وأبـو

 ابن القاسم في حام الحرم غير مكـة ، فقـال مرة شــاة كحام مكــة ، ومرة قـال الـ حكومة كحام الـل .

وقال الشافعي : في كل حام شاة ، وفي حمام سوى الحرم قيته (r) . وقـال داود : كل شيء لا مثل لـه من الصيـد فلا جزاء (8) فيها إلا المــام

 الطير شاة .

 - (r) الظطر ( الكاني




 حنيفة ثُنها ـ ( المهدر السابق ) .






واختلفوا من هذا الباب في بيض النعـامـة ، فقـال مـالـك : أرى في بيض


 يخرج حيأ ثم يوت ، وروي عن علي أنه (ع) الفحل على الإبل فإذا تبين لقاحها سميت ما أصبت من البيض ، فقلت : وهذا


إبل فالقول قول علي ، وإلا في كل بيضة درمان ، قال أبو عمر :
وقــد روي عن ابن عبــاس عن كعب عن عجرة عن النبي عليــه الصـلاة
 (1) انظر ( الكالي /




 الغن ويف فرخ النعامة حوار ( وهو ولـد النـاقة حين يوض ، أو إلى أن ينصل عن امـه ) وفيا






(0) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس عن كعب بن مجرة بنا اللفظ الـني ذكره المولف ،
 = كتـابـه نقال : فيه حسين بن عبد الله بـن عبيد الله بن عباس ، وهو ضميف . تال : والراوي

190
وروي عن ابن مسعود أن فيه القية ، وقال : وفيـه أثر ضعيف (1) . وأكثر
العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على العرم فيه المزاء .
واختلفوا في الواجب من ذلك ، فقال عمر رضي الله عنه : قبضة من طعام
وبه قال مالك (r) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ترة خير من جرادة (r) .
وقـال اليــافعي : في الجراد قيتـه ، وبـه قـال أبو ثور إلا أنـه قـال : كل ما تصدق به من حفنة طعام أو ترة فهو له قيمة (غ) وروي عن ابن عبـاس أن
=
 ابن القطان : أبو المزم ضعيف والراوي عنه علي بن غراب ، وقد عنعن ، وهو كير كثير التدليس .




(1) قال الزيلمي : رواه ابن أبي شيبية ، وعبد الرزاق في n م مصنفيها ، قال الأول : حدثنا ابن فضيل



 والصواب ما أُبتنتاه








فيها ترة مثل قول أبي حنيفة : وقال رييعة : فيها صـاع من طعــام وهو شـاذ
 ما اتفقوا على المزاء فيه ، واختلفوا فيا هو الجزاء فيه .

 المنصوص عليها ـ واختلفوا فيا يلحق با ما ما ليس يلحق اليّ

وكـذلـك اتفقوا على أن صيـد البحر حلال كــه المحرم ، واختلفوا فيا مو
= بينها - واسهه يزيد بن سفيـن متمق علي ضففه .. وفي رواية لألي داود عن ميون بن جـابـان


قال البيهي وغيره : ميون بن جابان غير مبروف .





 جرادة ، اجمل ما جملت في نسـك ، ، .










A9V





 القول بإباحة قتل ما تضنهن لكونه ليس بصيد وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافاً متا .
واختلفوا هل هذا الباب من الماص أريد به الحاص . أو من باب الحـاص
 عام أريد بذلك ، فقال ماللك : الكلب العقور الوأرد في المديث إشارة إلى كل سبع عـاد ، وأن مـا ليس بعـاد من السبـاع فليس للمحرم قتلــه ولم ير قتـلـ صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها ألا قتل الحيـة والأفعى والأنّود ، وهو مروي عن النبي عليـه الصـلاة والـا


(1) (r) المديث متفق عليه من حديث ابن عر ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي






 (0) انظر ( اللكا / / .

لكن مطلقــأ لا في المرم ولـذلـك تـوقف فيهـا مـالــك في المرم : وقــال أبـو حنيفـة : لا يقتل من الكلاب العقـورة إلا الكلب الإنسي والــنـئب ،. وشــنـت


فهو معني في المُس (1)

 فلم يفهم من اسم الكلب الإنسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي . واختلفوا
(1) قـال النووي : قـلل الببدرى : الميوان ضربـان : أملي ، ووحشي ، فـالأملي يويز المحرم قتله







 الدم ، ففليه دم إلا الكلب ، والذئب ، فلا شيء عليه ، وإن ابتدأمها ، وأجمعوا على قتل المية ،
 ثـور ، وأصحـاب الرأي ، وقـال بعض أهـل الـــديث : إنــا يبـاح الغراب الأبقع دون سـائر الغربان ، وأما الفأرة ، فأبـاح البهور قتلهـا ، ولا جزاء فيها ، ولا خلاف يني العلماء، ، إلا مـا حـكاه ابن






في الـزنبور فبعضهم شبهـه بـالعقرب ، وبعضهم رأى أنـه أضعف نكايــة من
العقرب
وبالجلة فالنصوص عليها تتضن أنواعاً من الفساد ، فن رأى أنـه من بـاب



 الغراب الأبقع ") () وشذ النخعي فُنع الحرم قتل الصيد إلا الفأرة (r) .


 ححرمأ ، ولا خلاف بين من يكل جميع ما في البحر في أن صيـده حلا











من صيده . انظر ( المغني r/ 10.10 ) .

في نبات المرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : لا جزاء فيه (1) ، وإنا فيه




 مسائل هذا الجنس فلنقل في حى الحالق رأسه قبل عحل الملق .
(1) الظر ( قوانين الأحكام الشُرعية ص/ ما 10 ) .
(Y) قال الشافعي ، وأصحابه حيث وجب ضان الشا الشجر ، فإن كانت شجرة كبيرة يضنها بيقرة ، وإن شاء بيدنة ، وما دونها بشاة ، قال إمام الحرمين وغيره : والمضونة بشاة مـا كانـ كان قريبـة من سُبُع


 انظر ( الجموع . انظر ( (







## القول في فِدْية الأذى

## وحك الحالق رأسه قبل عحل الحلق

وأما فدية الأذى فنجمع أيضاً عليها لورود الكتاب بـــلـك والسنـة . أمـا




 ذلك فعلت أجزأ عنك « (T) والكلام في هذه الآية على من تجب الفدية ، وعلى ألى





$$
\text { (1) سورة البقرة آية } 197 \text {. }
$$



 ستة مساكين - والفرق ثلاثة أصوع - أو م ثلاثة أيام ، أو انسك نسيكـة ـ انظر ( نصب الرايـة - ( 1 re/r







 متعمدآ أو النـاسي في ذلـك والمتعمـد سواء ، فقـال مـالـك : العـامــد في ذلـك والناسي واحد ، وهو قـول أبي حنيفة والثوري والليث (r) . وقال الشـافعي في
 الفدية الضرورة خدليله النص ، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجتـه أنـه


(1) انظر ( قوانين الأحكام الثرعية صهعا ) .
(r) قال النووي : مذهبنا أن فدية الحلق على التخيير بين شاة ، وصوم ثلاثة أيام ، أُو إطعام ثلاثة








 وانظر ( تعفة الفقهاء / TEY / ) لمذهب أيه حنيفة . (r) انظر ( (






## $9 \cdot 5$



 والنسيان وأما ما يجب في فدية الأذى ، فبان العلمـاء أجمعوا على أهنا ثلاث خصـال
 صَدَّةِ أَوْ نُـُكِ ه( (r) والْمهور على أن الإطعام هو لستة مساكين ، وأن النسك أقله شاة (r)

وروي عن الحسن وعكرمـة ونـافـع أهه قـالـوا : الإطعـام لعشرة مسـاكين
 قال : الصيام عشرة أيام فقياساً على صيام التمت وتسوية الصيام مع الإطعـام ، (8) ${ }^{\text {( })}$
 الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الإطعام في الكفارات المات ، فقال مالك
 مسكين (0)
(1) سورة البقرة آية الأحزابة ه . .


 صاع • انظر ( المفني ז/ ع ع ع ) لابن قدامة .
(目) سورة المائدة آية 90 .



وروي عن الثـوري أنـه قــال : من البُرٌ نصف صــاع ومن التمر والـزييب
 فيـه الفـديـة ، فـاتفقوا على أنها تجب على من حلـق رأسـه لضرورة مرض أو


 الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية : أي دم على اختلاف بين بينهم

 دم • وحكى ابن المنذر أن منع الحرم قص الأظفار إجاع ع








 .








واختلفوا فين أخـنـ بعض أظفـاره ، فقـال الـــافعي وأبـو ثـور : إن أخــذ واحدأ أطمم مسكيناً واحـداً ، وإن أخـذ ظفرين أطعم مسكينين ، وإن أخــذ ثلاثأ فعليه دم في مقام واحد . وقال أبو حنيفة في أحد أُقوالـوالـه : لا شيء عليـه حتى يقصها كلها . وقال أبو يمد بن حزم : يقص الحمرم أظفـا ألاره وشاربه . وهو

 الجسد ، فالجهور على أن فيه الفدية . وقال داود : لا فدية فيه (0) . واختلفوا فين نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لمه . فقال مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط بـه

 فيا قل من الشعر إطعام وفيا كثر فـديــة ـ فـن فهم مِنْ مَنْع الهرمر حَلْقَ الشُعر
 والاستراحة التي في حلقه فَرْقَ بين القليل والكثير ، لأن القليل ليس في في إزالتـي زوال أذى . أما موضع الفدية فاختلفوا فيه ، فقـال مـالـك : يفعل من ذلـك
= طعام إلا البر ، فيكفيه نصف صاع • انظر ( الجموع N / FE ) .





( الجموع N/ هro ) .

ما شاء أين شاء بكــة وبغيرهـا وإن شـاء ببلـده ، وسواء عنـده في ذلـك ذبح
 وليس بهدي ، فإن المدْي لا يكون إلا بكة أو بنى (1) . وقال أبو حنيفة والثـافعي : الـدم والإطعـام لا يجزيـان إلا بـا بكــنـ والصوم
 وصيام فحيث شـاء ، وعن أبي حنيفـة مثلـه ، ولم يختلف قول الشـافـي المـي أن دم الإطعام لا يجـزئ إلا لمساكين الحرم (r) . وسبب الملاف استعال قياس دم النسك على المدّي ، فن قاسه على المـدْي
 وإن كان مالـك يرى أن المـندي يجوز إطعـامـه لغير مسـاكين المرم ـ والــنـي



هَدُيا وجب أن يكون حكها ختلفا .
وأمـا الـوقت فـالمهـور على أن هـذه الكفـارة لا تكــون إلا بعـد إمـاطــة

 الدج أو هو ما يتحلل به منه ؟ ولا خلاف بين المهور في أنه من أهال المال المج ،

 أن الدم بكة ، وهو تول طاوس ( الما ( المدر السابق ) ه





وأن الحلق أفضل من التقصير لما ثبت من حـديث ابن عر أن رسول الله

 قالوا : والمقصرين يـارسول الله ، قـال : والمقصرين " (1) وأبمع العلمـاء على أن النساء لا يكلقن وأن سنتهن التقصير الا

واختلفوا هـل هـو نُسُـكت يجب على المـاج والمعتر أو لا ؟ ؟ فقـال مـالـك :




يوجب فيه شيئاً .

## القول في كفارة المتتتع












 فيها ؟ ومتى تجب ولن تجب وفي أي مكان تجب ؟ هـ فـأــــا على من تجب فلى المتتع باتفاق ، وقد تقدم الـلاف في المتمت من هو .




 بقرة أدون من بقرة ، وبدنة أدون من بدنة (r)
 الصيام (r) . واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانتضائه فرضه من المدني إلى الصيام ، فقـال مـالـك : إذا شرع في الصوم فقـد انتقل واجبـه إلى الصوم وإن وجد المَّدُي في أثناء الصوم .

$$
\text { (1) المائدة آية } 90 \text {. }
$$

" (Y)


 القرطبي Y/ rYA ) / الا






وقـال أبو حنيفـة : إن وجـد المَــئي في صوم الثلاثــة الأيــم لـزمـهـ ، وإن
 في الصلاة وهومتيم . وسبب الملاف هو هل ما ما هو شرط في ابتداء العبـادة هو شرط في استرارها .
 بدل من المدْي واللبعة ليست ببدل . وأجهعوا على أنه إذا صـا



واختلفوا فين صامها في أيـام عمل العمرة قبل أن يهل بالمج أو صـامها مانـا فيا في

 وأجازه أبو حنيفة (r) .
=

(1) البقرة آية 197 (1)










وسبب الـلاف هل ينطلق اسم المج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا ؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفـارة أن لا تجزئ إلا بعــد وقوع موجبهـا ؟ فن



. مالك : يجزي الصوم ، وقال الشافعي : لا يجزى (1)
 الراجع ينطلق على من فرغ من الرجـوع ، وعلى من هـو في الرجـوع نفسـه ،
=


يوم النحر ( القرطبي ז/ .. ) . .













 - ( $\varepsilon \cdot \mathrm{r} / \mathrm{r}$

111
فهـنه هي الكفـارة التي ثبتت بـالسمع وهي من المتفـق عليهـا ـ ولا خـلاف أن من من
 في الزمان ، أو من قِبَلِ جهله أو نسيانـه أو إتيانـه في الحِ فعلا فإن عليه القضاء إذا كان حجأ واجباً ، وهل عليه هَدْي مع القضـاء ؟
 الجمهور على أن عليـه المَـدني لكــي
 واجب ، وما يخص الحـج الفاسد عند الثمهور دون سائر العبادات أنه يضي فيا

 والخالفون خصْصُوا قيانتأ على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسـدات ،
 شرط في صحته على اختلافهم فيا هو ركن ما ليس بركن وأمـا من التروك المنهي عنهـا فـالمـاع ، وإن كانوا اختلفوا في الوقت الـنـي إذا وقع فيه الماع كان مفسداً للحج . فأما إجماعهم على إفساد البـاع للحج فقولـه

 وكذلك من وطـئ من المعترين قبل أن يطوف ويسعى (ع) .


 (r) خوه . وانظر ( المغني لابن قدامة r/ •r7 ) . . 197 (r) البقرة آلئرة



واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبـة وبعد رمي المجرة وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب ، فقـال مـالك الك : من
 الشافعي • وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الَّذْي بدنة وحجه تام (1) . وقد روي مثل هذا عن مالك . وقال مالـك : من وطـئّ بعـد رمي جمرة العقبـة وقبل طواف الإفـاضـة فحجــه تـام طواف الإفاضة لا يفسد المج قال الجلهور : ويلزمه عنده المَّثي (r) .
=

 العمرة إذا جامع قبل الطواف والسعي ( الجموع


 قول ابن عباس أعلى . انظر ( المصدر السابق ) .








 وطـؤه بعـد يــوم النحر ، فحجـه تـام ،
 مالك ، وعليه أكثر أصحابه

وقالت طائفـة : من وطـئ قبل طواف الإفـاضــة فسـد حجـه ، وهو قول

 أحدها ؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الـذي هو رمي الإلـا





 شاذاً . وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف . وقال أبو حنيفة : لا يكل إلا






 عبد الله بن الزبير .. وعن عروة : أنه لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا يتطيب ، وروى في في






## بعد الحلاق ، وإن جامع قبله فسدت عمرته (1) .

واختلفوا في صفة البلاع الذي يفسد الـج وفي مقدماتـه ، فـالْمهور على أن

 فقالل أبو حنيفة : لا يفسد المج إلا الإنزال في الفرج
وقال الشافعي ما يوجب المد يفسد المج . وقـال مـالـك : الإنزالل نفسـه يفسد المج ، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة (r) . واستحب الشافعي فين
(1) فـال ابن قدامـة : اللشهور أن التقصير في العمرة نسـك ، فلا يكل إلا بعد التتصير ، فيُ رواية











 الطواف كله قبل السعي ، أو بعد الطوان والسعي قبل الملق ، لا تفـد عـرته ـ ا انظر ( بدائع




 التقصير ، فقليه دم .

جامع دون الفرج أن يُهُدِي . واختلفوا فين وطـئ مراراً ، فقـال مالك : ليس


 الأول . وعن الثــافعي الثـلاثـــة الأتـــــال ، إلا أن الأثهر عنــه مثـــل قــول

مالك (1) .
=




















(1) واختلفوا فين وطـئ ناسياً ، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيـا


























IIV
في هذا الباب إلا بسلع • واختلفوا في المَدْي الواجب في المكاع ما هو ؟ قال مالك وأبو حنيفة : هو شاة (1) وقال الشافعي : لا تجزئه إلا بـدنـة (r)

 شاء . وقال مالك : كل نقص دخل الإحرام من وطه أو حلق شعر أو إلا إلحصـار


 الصيد وكفارة إزالة الأذى ، والثافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقعا بـدل الا
 على المنطوق به في الإطعام أولى ، فهذا ما يخص الفساد بالماع وأمـا الفسـاد بفوات الوقت ، وهو أن يفوتـه الوقـوف بعرفـة يـوم عرفـة ، الألا فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بـالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، أعني أنه يكل ولا

 أن عليه الهَدْي .








وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة ويجج من قابل ولا هدي عليه (') وحجـة الكوفيين أن الأصل في اللَدْي إنا هو بدل من القضـاء ، فـإذا كان القضـاء فلا هذي إلا ما خصصه الإجاع • واختلف ماللك والشافعي وأبو حنيفة فيمن فاتـه المـج وكان قـارنـا هـل يقضي حجـا مفرداً أو مقرونـا بعمرة ؟ فـذهب مـالـك

والشافعي إلى أنه يقضي قارنا لأنه إغا يقضي مثل الذي عليه (r) .
وقال أبو حنيفة ليس عليه إلا الإفراد لأنه قد طـاف لعمرتـه فليس يقضي إلا ما فاته (r) وجهور العلمـاء على أن من فـاتـه اللج أنـه لا يقيم على إحرامـه ذلك إلى عام آخر وهذا هو الاختيار عند مالك ، إلا أنـهـهأجـاز ذلك ليسقـط

عنه المَذْي ولا يكتاج أن يتحلل بعمرة (£) .






 بأنه يقضي قارنا .


 .. (TYT/A
(

 الإحرام كابتدائه . ونقل أبو حامد هذا عن نص الشافعي ، قالل : وهو إبماع الصحابـة ( الجهوع - (
= وقال ابن قدامة لمذهب أحد : فإن اختار من فاته الـج البقاء على إحرامه ليحع من قابل ، فلـ

وأصل اختلافهم في هـنه المسـألـة اختلافهم فيمن أحرم بـالـــج في غير أشهر الحج ، فنن لم يجِعلـه مُحْرِماً لم يجز للـنـي فـاتـه المحج أن يبقى محرمـا إلى عـام آخر ، ومن أجـاز الإحرام في غير أيـام الــج أجـاز لـه البقـاء مُحْرِمـا . قـال القاضي : فقد قلنا في الكفارات الواجبة بـالنص في الحـج وفي صفـة القضـاء في الحج الفائت والفـاسـد وفي صفـة إحلال من فـاتـه الحج ، وقلنـا قبل ذلـك في الكفارات المصوص عليها ، وما ألمق الفقهاء بذلك من كفارة المفسـد حجـه ، وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك منها من مناسـك

المج مما لم ينص عليه .
القول في الكفارات المسكوت عنها
فنقول : إن الثمهور اتفقوا على أن النسك ضربان : نسك هو سنـة مؤكـدة ونسك هو مرغب فيه . فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم لأنـه حـج نـاقص أصله المتمتع والقارن • وروي عـن ابـن عباس أنه قـال : من فـاتـه من نسكـه شيء فعليـه دم ، وأمـا الـذي هـو نفـل فلم يروا فيـه دمــا ، ولكنهم اختلفـوا اختلافأ كثياً في ترك نسك نسـك هل فيـه دم أم لا ؟ وذلـك لاختلافهم فيـه هل هو سنة أو نفل ؟

وأما ما كان فرضاً فلا خلاف عنده أنه لا يجبر (1) بالـدم ، وإغـا يختلفون في الفعل الواحـد نفسـه من قِبَلِ اختـلافهم هـل هـو فرض أم لا ؟ وأمـا أهـل =




 قابل ، لم يجز له التحلل ، ولزمه المقام حتى يمج . انظر ( المصدر السابق ) . ." .

الظاهر فـإنهم لا يرون دمـأ إلا حيث ورد النص لتركهم القيـاس وبخـاصـة في
 الأذى ، وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء . واختلفوا في ترك فــل لاختـلافهم هـل هـو سنــة أم لا ؟ وأهـل الظـاهر لا يوجبون الفـديـة إلا في المنصـوص عليـه ونـن نـذكر المشهور من اختـا
 المناسك إلى آخرها ، وكذلـك في فعل مظور مظور ، فـأول مـا اختلفوا فيـه
 عليه . وقال قوم : عليه الدم وإن رجع ، وهو قول مالك وابن المبارك . وروي عن الثوري . وقـال قوم : إن رجـع إليـه فليس عليـه دم ، وإن لم يرجع فعليه دم ، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ويهد ومشهور قول الثوري . وقال أبو حنيفـة : إن رجع ملبيـا فلا دم ، وإن رجع غير مُلَبْ كان عليـه

(1) قال ابن قدامة : إن من جاوز الميقات مريداً للنسـك غير حرم ، فعليه أن يرجع إليه ، ليحرم




 فلا شيء عليه ، إلا أن يكون قد تلبس بـيه ، من أفعال الـج كالوقوف وطواف الْقدوم ، فيستقر الدم عليه . وعن أبي حنيفة : إن زجع إلى الميقات ، فلبى سقط عنه الدم ، و وإن لم يلب ، ، لم يسقط ، وعن



بالجطمي (1) . فقال مالك وأبو حنيفـة يفتدي . وقـال الثوري وغيره لاشيَ




 وعمـدة من لم ير فيـه فـديـة حـديث عـي




 وقال صاجباه : عليه صـدقة ، لأن المطمي تستلـذ رائحته ، ويزيل الثعث ويقتل الموام ،
فوجبت الفندية كالورس . انظر ( المفي ٪/ .بَ ) .
















لم ييـد النعلين " (1) واختلفوا فين لبس المفين مقطوعين مـع وجـود النعلين ،


الشافعي (r)
واختلفوا في لبس المرأة القفازين هل فيه فديـة أم لا ؟ وقـد ذكرنـا كثيراً

 من أشواطه أنه يعيده ما دام بكة .

واختلفوا إذا بلغ إلى أهلـه ، فقـال قوم منهم أبـو حنيفـة : يـيـزيــه الـدم ، وقال قوم : بل يعيد ويجبر مـا تقصـه ولا يجزيـه الـدم م و وكـذلـك اختلفوا

 (1) المديث متفق عليه عن ابن عباس . انظر ( منتقى الأخبار مع نِل الأوطاره / ه ) وعن جابر ك كنك











 ع٪ ) أما عن الرمّتلِ ، نقد فال النوري : الصحيح عندنا أن الرمل في الطوفات الثلاث يستحب =
qr
وأصحابه . والملاف في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل سنـة أم لا ؟ وقـد تقـدم القول في ذلك . وتقبيل الـجر أو تقبيل يـده بعـد وضع الـا
 وكذلك اختلفوا فين نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلـده هل عليـه دم أم لا ؟

 ليس بفرض اختلفوا فيهن تركه ولم تتمكن له العودة إليـه هل عليـه دم دم أم لا ؟

فقال مالك : ليس عليه شيء إلا أن يكون قريباً فيعود .
 يبلغ المواقيت (1) ، وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والـــائض .
$=$





 وبها يتبن أن ما نتله عن ابن عباس ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأهـد ، وأي ثور ، ليس في كاله . والشّ أعلم




انظر ( الجموع ^/ דا ه ) .
(1) الأطوفة المثروعة في المج تلاثة : طواف الزيـارة ، ومي ركن المج لا يم يم إلا به بغير خلاف ،


= تارك طواف القدوم دم ، ولا شيء على تارك طواف الوداع ، وحكي عن الثانعي كورل أهمد فيا

وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يُدْخِلِ المِجْرَ في الطواف أعاد ما لم يخرج من مكة مكه ،
 القدرة عليه ؟ نقال مالكك : هو من شرطه كالقيـام في الصلاة ، فإن عجز كا كان كصلاة القاعد ويعيد عنده أبداً ، إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما .






 الدم


 الـظر أو من باب الكراهية ، وقـد ذكرنـا في بـاب أفعـال المج إلى انتضـانـائهـا
( $=$




 فلا حاجة لإعادتها .
 مسلم وأصحاب السنن ، عن جابر بن عبد الله .
aro

 في وجوب العبـادة وعلى من تجب ؟


 أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة ، وما يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات وما لا يقبل الإصلاح بـل يوجب الإعادة ، وقلنا أيضاً في حكم الإعـادة بحسب
 ذلك ، والذي بقي من أفعال هذه العبادة هو القول في المذني ، وذلك أن أن هــنـا النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة ، وهو مما ينبغي أن يُفْرَد بالنظر فلنقل فيه .
(1) القول في المَدْي

فنقول : إن النظر في المدْي يشتل على معرفة وجوبه وعلى معرفـة جنسـه


 ومنه مـا هو واجب في بعض أنواع هـذه العبـادة ، ومنــه مـا هو واجب لأنـه

 وهديّة ، ويقال فيه : أهديت المدي ـ ( المجوع ، rovري ) .

كفارة . فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هَدْي المتمتع باتفاق


 المنصوص عليه .

فأمـا جنس المَـْني فإن العلمـاء متقفون على أنـه لا يكون المَدْي إلا من الأزواج الثانية التي نص الله عليها ـ وأن الأفضل فين المدايـا هي الإبل ثـ البقر


 بعدك " (r) واختلفوا في الجذع من الضأن ، فـأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في
(1) انظر هذا الإجماع ( اللفني ه/ ـ00 ) لابن قدامة .
(r) المديث أخرجه أبو داود والنـائي عن أبي بردة بن نيار عنيا ونما قال :











 الثني ن كل شيء ، وقال عطـاه، ، والأوزاعي : يجزئ البـنع من الكل إلا العز ( الظر الصـدر
arv
الهدايا والضحايا . وكان ابن همر يقول : لا يجزى في المـدايـا إلا الثّثِي من كل جنس ، ولا خلاف في أن الأغلى ثثنا من المدايا أفضل .








واختلفوا في تقليد الغنم ، فقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلد الغنم .



(1) المديث رواه بهنا اللنظ مـالك في الموطأ . انظر ( الموطأ r/ wa ) ورواه البخـاري بلفظ
 مسلم في باب كون الإيان باله أفضل الأهال ه ، .




انظر ( نيل الأوطار /1T 1 ) .
(ع) المديث رواه الماعة ، بلظظ فقلدها ، أي الغنم . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطبـر 10





 وأبو ثور الإشعـار من البـانب الأين لــديث ابن عبـاس پ أن رسول الله مكا





عليه أن يقفه بعرفة ،و إن لم يفعل فعليه البدل (r) . وأما إن كان أدخله من الـلـ فيستحب له أن يقفـه بعرفـة ، وهو قول ابن عمر وبه قال الليث . وقال الثـافعي والثوري وأبو ثور : وقوف المـدْي بعرفـة سنـة ، ولا حرج على من لم يقفـه كان داخلآ من الحل أو لم يكن . وقـال أبـو
(1) النظر ( الموطا / / (rya )











حنيفة : ليس توقيف المدى بعرفة من السنة (1) . وحجة مالك في إدخال المدْي من اللـل إلى الحمر ״ أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل وقـال : خـذوا عني مناسكع " وقال الشافعي : التعريف سُنـة مثل التقليـد . وقـال أبو حنيفـة :
 الحرم (Y) . وروي عن عائشة التخيير في تعريف المدني أو لا تعريفه . وأمـا محلــه فهـو البيت العتيـق


 وكان ماللك يقول : إنا المعنى في قوله : هو هَدياً بــلغَ الكْْبَتِ ه مكـة ، وكان لا يجيز لمن تحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بكـة . وقـال الشـافعي وأبـو حنيفـة : إن خحره في غير مكــة من المرم أجـزأه (0)
(1) قال النووي : يستحب أن يكون المدْي معه من بلده ، فـإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل ،


 (r) قالل النووي : مذهبنا استحباب الإشعار ، والتقليد في الإبل ، والبقر ، وبه قـال جـاهير العلمـاء


 ( المجموع / (roA )
(ع) سورة المائدة آية 90 . (r) سورة الحج آية (r)








 الفدية ، فأجاز ذبهه بغير مكة .

وأما متى ينحر فإن مالكا قـال : إن ذبح هــدي التمتع أو التطوع قبل يوم النحر لم يجزه ، وجوزه أبو حني
 يجوز حيث شاء ، لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل المرم ولا لأهل مكة ، المّا وإنا


=















كالصيـام يجوز بغير مكــة ．وألمـا صفـة النحر فـالمهور بجمون على أن التسهيـة مستحبة فيها لأنا زكاة（1）، ومنهم من استحب مع التسمية التكبير（r）．

ويستحب للمُهُدِي أن يلي نَحْرَ هَدْيهِ بيده ،وإن استخلف جـاز ．وكـنـلـك

＝
 ．
（1）في نسخـة 』 دار الفكر ، و』 دار المعرفة ه و』 دار الكتب الإسـلاميـة ، زكاة بـالزاي ، والصـواب
» ذكة « بالذال .









 وهذا يتبين أن المهور يشترطون التسية للإباحـة مع الـذكر دون النسيـان ، لا كا ذكر المؤلف على أنا سنة ياطلاق ．


 مين ه（（الجموع A／الاب ）．











رجلاً يسوق بدنة فقال : اركبها ، فقال : يارسول الله إنها هَدْي ع اله فقال : اركبها ... ويلـك . في الثـانيـة أو الثالثة " (0) . وأجمعوا أن هَـدْي




الشر يعة الإسلامية صغء ) .






 (ع) المديث بهذا النص رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن جابر . انظر ( منتقى الأخبار




9HY
التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسـائر النـاس (1) . وأنـه إذا عطب


 وخل بينـه وبين النـاس " (") وروي عن ابن عبـاس هـا


واختلفوا في ما يجب على من أكل منه ، فقال مالـك : إن أكل منـه وجب
 أصحاب مالك : عليه قية ما أكل أو أمر بأكله طعاماً يتصدق به (0) . =

(r) انظر الإجماع ، إذا عطب ( الجموع ^/ هrv ) .







 وامم تبيصة : ذؤيب بن جلجلة المزاعي والد تبيصة بن ذؤيب الفقيه المشور التابعي ( المصدر الـابق ) وعند الثـانعي وجهان لِواز ألك رفقـة مـاحب المدي ( أصحها ) لا يكوز ، وهو المنصوص




وروي ذلكك عن علي وابن مسعـود وابن عبـاس وجـاعــة من التـابعين . وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلع علي عله أم لا ؟




 به . وقال مالك : يؤكل من كل المذئي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المـلـ المـاكين


 والثاني أنه كفارة ، وأحد المعنيين في بعضها أظهر ، فن غَلْبَ شبهـه بـالعبـادة
 (












aro
على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع المدّي كهدّي القِران ومدّي المتّع وبخاصة







 كثيرآ على ما وَنْقَ وتَدَى وتَّْ به من التَام والكال . وكان الفراغ منــه يوم الأربعـاء التـاسع من جُمـادى الأولى الـذي هـي

 حين تأليف الكتاب أولاً ألا يثبت كتاب المَ

بسم الله الرحن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا همد وآله وصحبه وسلم تسليّا
كتاب إلجهاد
(1) كتاب الجههاد

والقول الميـط بـأصـول هـذا البباب ينحصر في جلتين : الجملـة الأولى : في
معرفة أركان الحرب . الثانية : في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلون .
الجهلة الاُولى
وي هـذه المللـة فصول سبعـة : أحـدهـا : معرفـة حك هـذه الوظيفـة ولن تلزم • والثاني : معرفة الذين يحاربون : والثالث : معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصنـاف أهل الحرب مما لا يجوز • والرابع : معرفـة جواز شروط الحربب • والحــامس : معرفــة العــدد الـــذين لا يجــوز الفرار عنهم . والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ . والسابع : لماذا يحاربون ؟ .


 الله ، والجهاد المبالغـة ، واستفراغ الوسع في المرب ، أو اللـــان ، أو مـا أطـاق من شي، . انظر ( لسان العرب مادة : جهد ) .

## الفصل الأول

## في معرفة حك هذه الوظيغة









 التقى الزحعان ، وتقابل الصفان حرم علم من حضر الإنصران ، وتعين عليه المقام لتوله تعاله :






$$
\begin{aligned}
& \text {. TIT (r) } \\
& \text {. } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

قال ابن رشد البد : والجهاد ينتم إلى أربعة أتسام : جهاد بالقلب ، وجهاد باللـــان ، وجهاد




181
وأمـا على من يجب ؟ فهم الرجـال الأحرار البـالــون الـذين يجـدون بــا يغزون الأصحاء إلا المزضى وإلا الزمنى ، وذلك لا خلا



لا يَجدِدونَ مَا يُنِقُونَ حَرَجْ ه (r) الآية .
وأما كون هـذه الفريضـة تختص بـالأحرار فلا أعلم فيهـا خلافـأ ، وعـامـة الفقهاء متفقون على أن من شرط هــنه الفريضـة إذن الأبـوين فيهـا ، إلا أن
 الملميع به (r) . والأصل في هـذا مـا ثبت ${ }^{\text {( }}$
=
 والزناة ، وشربة الثمر . وجهاد الليف قتال المثركين على الدين . ( متدمات ابن رشد ) .

$$
\text { (1) (1) سورة التوبة آية آية ا } 1 \text {. . } 7 \text {. }
$$


 مــرافة ، فلم جّب على العبد كلـج









واختلفوا في إذن الأبـوين المشركَيْن . وكـنلـك اختلفـوا في إذن الغريم إذا كان عليـه دين لقولـه عليـه الصلاة والسلام وقـد ســألـه الرجـل : ه أيكفر اللهـ عليّ خطاياي إن مت صابراً عتسباً في سبيل الله ؟ قال : نعم .. إلا الدَّيْن كذلـك
 من دَيْنه
 . ( rno
 ورخص مالك في الغزو لمن لا يقدر على القضاء ( المصدر الـابق ) ، (1) حديث أبي قتادة أخرجه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، ولأحد والنـي النسائي مثله من حـديث أبي (1) هريرة . انظر ( نيل الأوطار // rol ) .

## الفصل الثاني

## في معرفة الذين يهاربون


 مالك أنه قال : لا يجوز ابتداء المبشة بالمرب ولا الترك ، لما روا روي أنه عليـه



*     *         * 


## الفصل الثالث

## في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو


 التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الإجـاع في جيم ألوا أنواع المبركين ، أُعني




> (1) ـورة الأنفال آية r9 .







و اتبـاعــا لفعـل ألبي بكر . وأكثر العلماءعلى أن الإمـــام تخير في الأســارى في خصال : منها أن ين عليهم ، ومنها أن يستعبده ، ومنها أن يقتلهم ، ومنها أن يأخذ منهم الفداء ، ومنها أن يضرب عليهم اللجزيـة . وقـال قوم : لا يجوز

قتل الأسير (1)
وحكى الحسن بن محـد التيمي أنـه إجمـاع الصحـابـة . والسبب في اختلافهم تعارض الآية في هذا .المعنى ، وتعارض الأفعال ، ومعارضة ظاهر الكتاب لفعلـه
= تعـالى تقـاتلون في سبيـل الله من كفر بـالله ، لا تغـدروا ، ولا تغلـوا ، ولا تثـلـوا ، ولا ولا تقتـلـوا





















 الآية

والسبب الـذي نزلت فيـه من أسـارى بـدر يـدل على أن القتل أفضل من



 الأسير ، ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر



 جـواز تـأمين الإمـام . وجهـور العلمـاء على جـواز أمـان المـان الرجـل الحر المـلم إلا ما كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإمام (0)

$$
\begin{aligned}
& \bar{\longrightarrow} \\
& \text { (r) سورة الأنفال آية عا }
\end{aligned}
$$





(0) انظر ( نيل الأوطار

واختلفوا في أمـان العبـد وأمـان المرأة . فـالمهور على جـوازه . وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان : أمـان المرأة موقوف على إذن الإمـانـام . وقـال أبـا




 على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الثرعية وأن يخصص ذلك العموم بها
(1) قـال الشوكني : قولـه ( يسعى بها أدنـام ) أي أقلهم ، فـدخل كل وضيع بـالنص ، وكل شريف



 عن سحنون مثل قول ابن الماجشون ، نقـالل : هو إلى الإمـام إن أجـازه جـاز ، وإن رده رد .

وأما العبد ، فأُجاز المهور أمانه قاتلَ ، أو لم يقاتل ، وقال أبو حنيفة : إن قـاتل جـاز أْمـانـه ،





 ( نيل الأوطار /re re ) .




وأما اختلافهم في أمان المرأة ، فسببه اختلافهم في مفهوم قوله عليـه الصلاة


 قال : لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام . ومن فهم من ذلك أل أن إمضاءه أماء أمانها

 ذلك أجاز أمانها ، ومن رأى ألنا ناقصة عن الما الرج

 أم لا ؟ أعني بحسب العرف الشرعي . وأما النكايـة التي تكون في المنـي
 البالغين المقاتلين .

وأما القتل بعد الأسر ففيه الـلاف الذي ذكرنا ، وكـذلـك لا خلاف بينهم
 قاتلت المرأة استبيح دمها ، وذلك لما ثبت ر أنها عليـه الصلاة والسلام

=
 المسلمين واحدة ، فن أخفر مسلما ، فعليه لعنة الله والملائكة ، والناس أجمعين « وهو أيضـا متفق (اليه من حديث علي . انظر ( نيل الأوطار
 (r) المديث رواه الماءة إلا النسائي عن ابن عر . انظر ( منتقى الأخبار N/ •Y ) .

لتـــاتل " (1) واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن النـاس والعميـان والـزّمْنى والشيوخ الذين لا يقاتلون والمعتوه والحراث والعسيف ، فقال مالك : لا يلا يقتل


 الأوزاعي : لا تقتل المراث . وقال الشافعي في الأصح عنه : تقتل جميع هـــه

الأصناف (r)



 ابن الريع ، ، ،وذكر البخاري ، وأبو حات أن الأول أصح • انظر ( المدر السابق ) ،



 قاتلت المأة ، جاز قتلها ، وتال ابن حبيب من الـالكـيـة : لا يـيوز القصـد إلى قتلهـا ، إذا قاتلت ، إلا إن بائرت القتل ، أو تصدت إليه .





 (




والسبب في اختلافهم معارضـة بعض الآثـار بخصوصها لعمـوم الكتـاب ،


 كان أو غيره ، وكذلك قولـه عليـه الصلاة والسلام : پ أمرت أن أقـاتل النـاس

حتى يقولوا لا إله إلا الله ه( ) لم
وأما الآثار التي وردت باستبقـاء هـذه الأصنـاف ، فنهـها مـا رواه داود بن







 ولا أعمى ، ولا راهب ، ولا يتتل العبيد . وبه قال الثافاني .

 (1) هورة التوبة آية ه .
(r) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والتَمذي ، والنــائي ، وابن مـاجـة عن أبي هريرة . وهو متواتر ـ ا انظر ( الجامع الصغير ) للسيوطي

 الأخبار ) قال الشوكاني : حديث ابن عباس في إسنـاده إبرامير بن إسطاعيل بـن أبي حبيبـة ، وهو













 عنده إغا مي للكفر ، فوجب أن تطرد هذه العلة في هي جيم الكفار .
 زيد بن وهب قال : أتانا كتاب عر رئ رضي الله عنه وفيه : لا تغلوا ولا تغندرو



=
 وسكون الزاي ، وبعدها راء مهملة . ( المصدر السابق ) .
(1) تقدم تخريجه . وهو من قول أبي بكر المر الم
(r) سورة البقرة آية 19 (r)

 (0) هذا الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه ، ورواه البيهقي في سنته يختصراً .

901

 والسبب الموجب بالملـة لاختلافهم اختلافهم في العلـة الموجبـة للقتل ، فن المن زئ أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحـدأ من المشركين ، ومن زع ألم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النسـاء مع ألهن كفـار استثنى من لم الم يطق القتال ، ومن لم ينصب نفسه إليـه كالفـلاح والعسيف . وصـح النهي عن




وإلا فلا (r) والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص .

 " إن قدرتم عليه فـاقتلوه ولا تحرقوه بـالنـار فإنـه لا يعـنب بـالنـا النار ، (غأ واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالجلانيق سواء أكان فيها
(1) مر تخريج المديث

 فأما اليوم ، فلا أعلم فيه خلافأ بين الناس .








نساء وذرية أو لم يكن لما جاء ه أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق




 وأمـا النكاـــة التي تجوز في أمـوألمم وذلـك في المباني والـيـوان والنبـات فبانهر اختلفوا في ذلك :

فـأجـاز مـالـك قطع الشجر والثار وتخريب العـامر ، ولم يجز قتل المواثي ولا تحريق النخل . وكره الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العـامر كنيسـة

 والسبب في اختلافهم خالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ،










 - ( \& ○.

ذلك أنه ثبت ( أنه عليـه الصلاة والسلام حرق نغل بني النضير ، (1) وثبت عن


 لغزومُ قال بقول أبي بكر ، ومن اعتد فعلـه عليـه الصلاة والملا .أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر • وإنـا فرق مـالـا
 والسلام أنه قتل حيوانأ . فهذا هو معرفة النكاية التي ييوز أن تبلغ من الكفار في نفوسهم وأموالم .

## * * *

=





 طـريق .. أو يكونون يفعلون ذلك بنـا ، فيفعل به ذلـك ، لينتهوا . فهـذا يجـوز بغير خــلاف ألـو نعلهـ

 بنا ، فهذا حرام لما فيه من الإضرار بالمن الملمين ،







## الفصل الرابع

## في شرط الحرب

فأمـا شرط الحرب فهو بلوغ الالدعوة بـاتفـاق ، أعني أنـنـ لا يكوز حرابتهم




 سرية قال لأميرها : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصمال المال أو


 اللهاجرين ، فـإن أبوا واختـاروا دارم فـأـما

 البـزيـة ، فـإن أجـابـوا فـاقبـل منهم وكف عنهم ، فإن أبـوا فـاستعن بــاللهـ
(1) الإسراء آية 10 (1)





بلغت الدعوة كل واحد ـ انظر ( المفي ^/ / آخ ) .

وقـاتلهم "(1) وثبت من فعلـه عليـه الصـلاة والسـلام " أنـه كان يبيت العــدو
 لقوله وأن ذلـك إغـا كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الـدعوة بـدليل دعوتهم
 الفعل على الخصوص ، ومن استحسن الدعاء فهو وجه من المُع •
(1) الحديث رواه أحد ، ومسلم ، وابن ماجن ، والترمذي ، وصححه ، رووه مطولاً ، وهذا جزء منــ


 -وغيرم ، وظاهر المديث معهم
 عليهم المذهب الثالث : أنـه يجب لمن لم تبلغهم الـدعوة ، ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب ، قـلـ الـال ابن المنذر : وهو قول جههور أهل العلم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيح بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث . انظر ( نيل الأوطار الا







 غار بالتشديد : أي غافلون والمراد بذلك الأخذ علىِّرةّ : أي غفلة . انظر ( المصدر الــابق ) .

الفصل الخامس
في معرفة العدد الذين لا ييوز الفرار عنهم
وأمـا معرفـة العـدد الـذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضّعْفت ، وذلـك بجمع
 وذهب ابن الماجشون ورواه عن مـالـك أن الضعف إنـا يعتبر في القـوة لا في العدد ، وأنـه يجوز أن يفر الواحـد عنـ وراهن واحـد إذا وا كا كا أعتق جواداً منـه وأجود سلاحأ وأشد قوة .

الفصل السادس
في جواز المهادنة
فأما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قومأ أجازوهـا ابتـداء من غير سبب إذا رأى الأى
 لأهـل الإسـلام من فتنـة أو غير ذلـك إمـا بشيء يـأخـذونـه منهم لا على حكم









qoy
الجزية إذ كانت الجزية إفا شرطها أن تؤخذ منهم وم بكيث تنفذ عليهم أحكام
 الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتـنـة ألما

غير ذلك من الضرورات .
وقال الشافعي : لا يعطي المسلمون الكفار شيئاً إلا أن يخافوا أن يصطلموا











 المصلحة ، وبها قال أبو حنفية .






 الصلح مطلقاً فيجوز يذل ، أو غير بنل .





 وأما الثافعي فلما كان الأمل عنـده الأمر بالتـتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، وكان هذا غصصاً عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام المديبية لم ير

 الشافعي ـ وأما من ألجاز أن يـالح الململون المثركين بـأن يعطوا لمـ المسلمن




 لأن المسلين إذا صاروا في هذا الحد فهم بنزلة الأسارى .

## * * *

=



 (r) التوبة آية
( ) يـططلموا : يستأُطلوا .
. الأنفال آية آل

## الفصل السابع

## لماذا يحاربون ؟

فأمـا لماذا يــاريون ؟ فـاتفق المـلمون على أن المقصود بـالعـاربـة لأهــل





 المثركين هل تقبل منهم الجزيـة أم لا ؟ فقـال قوم : تـؤخـــذ الجـزيـة من كل
(1) سورة التوبة آية M9 .













 الأوطار 1 / ז7 ) .

## (1) مشرك ، وبه قال مالك

وقوم استثنوا من ذلك مشري العرب . وقال الثافعي وأبو ثور وجــاعـة : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والموس ، والسبب في اختلافهم مــاريارضـة العموم

 النـاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فـإذا قـالوهـا عصووا مني دمـاءم وأموالم إلم إلا




 متأخرة عن ذلك المديث وذلك أن الأمر بقتال المثركين عامــي

 التقدم والتأخر بينها قال : تقبل البزية من جميع المثركين .




 (r) الأنفال آية 9 (r)
. (r)
.

471
المثهورة : النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العـدو ، وعـامـة الفقهـاء على أن
 ذلك إذا كان في العساكر المأمونة . والسبب في اخـي اختلافهم هل النهي عـام أر أريـد به العام ، أو عام أريد به الحاص

الجملة الثانية
والقول الميط بأصول هذه الملة ينحصر أيضًا في سبعة فصول : الأول : في


 . يؤخذ منهم على طريق الصلح
(1) المديث أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأو داود ، والنسائي ، واين ماجة . انظر ( فتح الباري پ/







 أو تركها نظرآ للزمان والمكان والأحوال ) .

## الفصل الأول

## في حك خمس الغنيمة (1)

واتفق المسلمون على أن الغنيـة التي تـؤخــذ قسرأ من أيـدي الروم مـا عـدا

 واختلفوا في الثمس على أربعة مذاهب مشهورة : أحـدمـا : أن المُس يقسم على




 والذين قـالوا يقسم أربعـة أخمـاس أو خمسـة اختلفوا فيا يفعل بسهم رسول الله

(1) الغنية في اللفة ما يناله الرجل ، أو الماعة بسعي ، ومن ذلك تول الثاعر :

واللفغ ، والنْنية عبمن واحد ، يقال : غَثُم القوم غُما .






 وقيل : الفيء عبارة عن كل مـا صـار للمسلين من الأموال بغير تهر ـ والمنى متقارب ـ ( القرطي

צ7
فقـال قوم : يرد على سـائر الأصنـاف الـذين لمم الثمس . وقـال قوم : بل
 ذوي القربى لقرابة الإمام . وقال قوم : بل ييعلان في السلاح والعدة (1) . واختلفوا في القرابة من م ؟ ؟ فقال قوم : بنو هاثم فقط ، وقـال قوم : بنو عبــد المطلب وبنــو هــاشم (T) . وسبب اختــلافهم في هــل المُنس يُقْصَرُ على


 القول : يرد الـهم الذي لله على ذوي الماجة .


 وسهم لليتامى ، وسمّ للمساكين ، وسهم لابن السبيل .

 ومساكيننا .













الأصناف المذكورين أم يُعَّى لغيرم هو : هل ذكر تلـك الأصنـاف في الآيـة
 باب الـاص أريد به العام ؟ فن رأى أنه من بـاب الـا








=





 والفني وقد قيل : إنه للنقير منهم دون الفني كاليتامى ، واين السبيل . تالل القرطبي : وهو أثبه


要



170
المطلب صنف واحـد ، ومن قـال بنـو مـاشم صنف فـلأنم الـذين لا يــل لمم الصدقة (1)


 من رأس الغنية : فـرس أو أمة أو عبد .


(r) 型㱏
(1) تقدم تخريج المديث


الفصل الثاني
في حك الأربعة الأخماس
أجمع جهور العلماء على أن أربعة أخاس الغنيـة للغـانين إذا خرجوا بـإذن الإمام . واختلفوا في المارجين بغير إذن الإمام وفين يجب له سهمه من من الفنيمة ومتى يجب ، وع يجب ، وفيا يجوز له من الغنية قبل القسم ؟ فالجهور على أن

 السرية والرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل مـا سـاق نفل يـأخــنـه الإمـامّ،

 جميع السرايـا إنـا كانت تخرج عن إذنـه عليه الصلاة والسلام ، فكنه رأوا أن

إذن الإمام شرط في ذلك ، وهو ضعيف .
وأمـا من لــه السهم من الغنيــة ؟ فــانها اتفتــوا على الـذـكران الأحرار



(1) جـاء في الجموع : إذا غزت سرية من الململين دار الـرب بغير إذن الإمـام فنيت مـالاً ، فإنـ يخس ، وهو مذهب الثـافمي ، وحىى الشيخ أبو حـامـد أن من أصحـاب الثــانمي من تـال : لا يخمس ،





وقال قوم : بل لمم حظ واحد من الغانين ، وهو قول الأوزاعي (1) . وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق ، فُنهم من قال : يقسم لـه وه وهو مـنـه


 الصحابة معارض لعموم الآية ، وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن النـ الغلمان






 يعطون ، ويرجع إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى التسوية ، سـوى يئهم ، وإن رأى التفضــلـ فضل .











وغرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنية "(1) .
وسبب اختلافهم هو اختلافهم في تشبيـه المرأة بـالرجل في كونها إذا غزت لها تأثير في المرب أم لا ؟ فـإنه اتفقوا على أن النسـاء مبـاح للن الغزو ، فن شبهن بالرجال أوجب لهن نصيباً في الفنية ، ومن رآهن ناقصات عن الرجـال في هذا المعنى إما لم يوجب لهن شيئا وإمـا أوجب لهن دون حـظ الغـانين وهو
 للنساء بخيبر " (پ) وكذلك اختلفوا في التجـار والأجراء : هل يسهم لمم أم لا ؟
(1) بها اللفظ الذي ذكره المولن لم أجده ، وإنـا أخرج مسلم ، وأحــد ، وابن مـاجــة عن أم عطيـة


 القوم ، ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ، ( المدي

 اللفظ ، وهو سهو منه . ومن قــل إن المرأة تستحـق الرضـخ ، ولا تستحـق السهم : أبـو حنيفـة ، والثـوري ، والليث ، والشافعي ، وججاهير العلماء .
وتال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل ، أو تداوي الجرحى . وقال مالك : لا رضخ لال . قال النووي : وهذان المذهبان مردودان بهذا الــديث . انظر ( شرح
 ألما حجة من تال بـالترضيخ للنسـاء فـا

 النووي بهامش إرشاد السـاري



474
فقال مالك : لا يسهم لم إلا أن يقاتلوا ، وقال قوم : بل يسهم لمم إذا شهـدوا
القتال (1)


 الجاهـدين لأنهم لم يقصـدوا القتـال وإنـا قصـدوا إمـا التجـارة وإمـا المـا الإجـارة



 وأهله ، فأعطاه عبد الرحن ثلاثة دنانير على أن يخرج معه ، فلما هزموا الـــد
 لرسول الله هِّ





(Y) سورة الأنفال آية اء .







يعلى بن منبه . ومن أجاز لـه القس شبهـه بـالجعـائل أيضـا وهو أن يعين أهل الديوان بعضهم بعضاً . أعني يعين القاعد منهم الغازي .




 قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظـه من الغنيـة إن اشتغل في شيء من أسبابها ، وهو قول أبي حنيفة (r)
$=$






 ولو حضر بعد انتضاء القتال فلا . ولو غاب بانزام فكـنـلـك ، وإن قصـد التحيز إلى فئـة ، فلا











والسبب في اختلافهم سببان : القياس والأثر . أما القيـاس فهو هل يلحق



 لـه ، وأمـا الأثر فـإن في ذلـك أثرين متعـارضين : أحـدمـا مـا مـا روي عن أبي




 قالوا : فوجب له السهم لأن اشتغاله كان بسبب الإمام .
قال أبو بكر بن المنذر : وثبت أن عمر بن الـطــاب رضي الله عــهـ قـال :
 (1) رواه أبو داود ، ورواه البخاري تعليقا .






(r) قال المانظ : هذا لنظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب أن أن عر كتب

 - $0 \cdot$ = تال الزيلعي : غريب مرفوعاً ، وهو موقوف على عر . ورواه ابن أي شيبة في مصنفه

فـالمهور على أن أهـل العسكر يشـاركـونه فيا غنـوا وإن لم يشهـدوا الغنيـة
 خرجه أبو داود (1) . ولأن لم تأثيراً أيضا في أخذ الغنية .

وقال المسن البصري : إذا خرجت السرية بإذن الإمام من عسكره خّْسها
 أهل الجيش كله . وقال النخعي : الإمام بالحيار إن شاء خمس ما ترد الـنريـ وإن شاء نفله كله (r)

والسبب أيضأ في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنيـة السريـة



 حنيفة : للفارس سهان : سهم لفرسه ، وسهم له (T) .
=





( ris/v







avr
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر ، وذلك أن أبا










=




 الصنائع ،




 الصلاة والسلام أعطى الفارس ثلاثة أسهم أصح ، وعليه العـل .
 الزيلعي : غريب من حديث ابن عباس . انظر ( نصب الراية r/ ألـر عاء ) ،

والخيط ، فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامـة « (1) إلى غير ذلـك من
الآثار الواردة في هذا الباب .
واختلفوا في إبـاحـة الطعـام للغزاة مـا داموا في أرض الغـزو فـأبـاح ذلـك المهور ، ومنع من ذلك قوم وهو مـذهب ابن شهـاب (r) والسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعـام من حـــديث ابن عمر وابن المغفـل وحــــديث ابن أبي أوفى (r) ، فن الار أحـاديث تحريم الغلول بهـه أجـاز أكل الطعـام للفزاة ، ومن رجـح أحـاديث تحريم الغلول على هـذا لم يجز ذلـك ، وحـديث ابن مغفل هو قـال : " أصبت جراب شحم يوم خيبر ، فقلت لا أعطي منه شيئـا ، فـالتفت فـإذا رسول الله

(1) رواه مـالـك منقطعا ، عن عمرو بن شعيب ، ورواه أبو داود ، والنسائي ، انظل ( المـوطـا بر




 الإمام . وقال ابن المنذر : قد وردت الأحاديث الصا الا

 الأكل حيث لا طعام . ( نيل الأوطار



 الأخبار مع نيل الأوطار وعبـد الله بن مغفـل المـزني لـه صحبـة ، وعبـد الله مشهور ، شهـد الــديبية . ( جريــد أسماء

وحـديث ابن أبي أوفى قـال : ״ كنـا نصيب في مغـازينـا العسـل والعنب
 قوم : يكرق رحله ، وقال بعضهم : ليس له عقاب إلا التعزير • وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث صالح بن تمد بن زائـدة عن
 متاعه ه (1)
(1) رواه أحد ، وأبو داود ، والترمذي ، والما؟ ، والبيهي ، . تال الترمذي : غريب ، لا نعرفه إلا





 وقال : هذا أصح . انظر ( نيل الأوطار .

الفصل الثالث
(1) في حك الأنفال .

وأما تنفيل الإمام من الغنية لمن شاء ، أعني أن يزيده على نصيبـه ، فإن
 وهل يجوز الوعد به قبل المرب ؟ وهل يجب السلب للقـاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام ؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفـل

أما المسألة الأولى : فإن قومأ قالوا : النفل يكون من المس الواجب لبـ
 المُس وهو حظ الإمام فقط ، وهو الـذي اختـاره الثـافعي ، وقـال قوم : بل
 تنفيل جميع الغنية (r)
(1) الأنفال واحدها نفل بتحريك الفاء قال الشاءر :












 بالثّس ، وهو قول ابن الميب ، والثانعي ، وأبي حنيفة .
aw
والسبب في اختلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما




 ينفل من رأس الغنية من شاء ، وله ألا ينفل بأن يعطي ملا للغانين قال بجواز النفل من رأس الغنية . ولاختلافهم أيضاً سبب آخر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب البا ، وني
 فيها عبد الله بن عمر قِبَلِ نجـد فغنوا إبلاً كثيرة ، فكان سهطانهم اثني عشر بعيراً
=








 وقال الثأفمي : يغرج من خـس الــس .


(1) الأنفال آية ا .
(r) الأنفال آية آ

ونفلوا بعياً بعياً "(1) وهـذا يـدل على أن النفـل كان بعـد القسهـة من المُس
 السرايا بعد الثمس في البـداءة وينفلهم الثلث بعـد المس في في الرجعـة ه( (r) يعني في بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه .
( وأما المسئلة الثانية ) : وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلـك ؟ عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنية فـإن قومـا قـالوا : لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حـديث حبيب بن مسلمـة ـ و وقـال قوم : إن نفل الإمام السرية جميع ما غنهت جاز مصيراً إلى أن آيـة الأنفـال غير منـي
 لا يجوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث (r) .
( وأما المـألـة الثـالثـة ) : وهي هل يجوز الوعـد بـالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك ؟ فإنه اختلفوا فيه ، فكره ذلك مالك وأجـازه جـاعـة (غ) . (1) في نسخة \# دار الكتب الإسلامية ه ( نقلوا بعيراً بعيلاً ) والصواب ما أثبتناه .




 تحتية . وقد رواه عنه أبو داود من طرق ثلاثن . انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطـار N N . ( rir



وسبب اختلافهم معارضـة مفهوم مقصـد الغزو لظــاهر الأثر ، وذلـك أن الغزو

 الذي يقتضي ظاهره جواز الوعـد بـالنفل فهو حـديث الـو حبي
 الربع وفي القفول الثلث " (1) ومعلوم أن المقصود من هذا إنا هو التنشيـط على
( وأمـا المـــألـة الرابعة ) : وهي هل يجب سلب المقتول للقــاتـل أو ليس يجب إلا إن نفله له الإمام ؟ فإنه اختلفوا في ذلك ، ، فقال مالك : لا لا يستحق
 المرب ، وبـه قـال أبـو حنيفـة والثـوري . وقـال الثـالفعي وأحـــــد وأبـو ثـور وإسحاق وجاعة من السلف : واجب للقاتل قال ذلك الإمام أُ لم يلم يقله . ومن

 ومنهم من قال : لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلاً قبل معمعة الحرب أو بعدها
=


 أن تـأي الكـوفـة ، ولـك الثلث بعـد الثنس من كل أرض ، أو سبي ؟ وقـد قـال عليـه الصـلاة


وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب . وبه قال الأوزاعي : وقـال
 قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعـد مـا برد القتـال ״







في المواريث علم أن الثلثين للأب .
(1) قال ابن قدارة : الاتـاتل يستحق الـلّب في الملة ، ولا نعلم فيه خلاناً والأُصل فيه قول النبي
(1)
 والثافعي ، وإسحق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، رتـال أبو حنفية ، والثوري : لا يستحقـ إلا إلا أن

 وهو اختيار أبي بكر من المنابلة .






 ابن أبي وتاص . وقال ابن عباس : يخس : : وبه قال الأوزاعي ، ومكحول لعومو قوله تعالى :

 ( نيل الأوطار // ra9 ) ،

وروي عن عمر بن الـطاب أنـه قـال : 』 كنـا لا غخمس السلب على عهـد



 فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا غخمس السلغ

 واختلفوا في السلب الواجب ، مـا هو ؟ المقتول ، واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة .

بالـلب اللقاتل ؟

 (r) انظر ( الكتاب المصنف لابن أبي شيبة r~/ TVI ) .

## الفصل الرابع

## في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فانهم اختلفوا في ذلـك على



 الـزهري وعرو بن دينـار ، ومـو مروي عن علي بـن أبي طـــالب . والقــول


















 , ركا ترى . ذإن تول الثافمي أترب للصواب . والش أعلم .

4ir
الثالث : أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبـه أحق بـه بلا ثن ،

 بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكــار ، وفي أي موضع صـار ، ومن قـا فـال بهـا





القسم فهو أحق به بالثنن .

القسم وبعده ، وهذا هو القول الرابع
واختلافهم راجع إلى اختلافهم في : هل يلـك الكفــار على المسلمين أمـوالمم إذا غلبوم عليها أم ليس يلكونها ؟

 المسلمين شيئا ، وهو قالل : أغـار المشركون على سرح المـدينـة وأخـنـوا العضبـاء





(1) الدديث رواه مسلم ، وأهد . انظر ( الفني / /

وكذلك يدل ظــاهر حـديث ابن عر على مثل هــا ، وهو أنـه أغـار لـه فرس
 وهما حديثان ثابتان (1) .

وأما الأثر الـذي يـدل على ملـك الكــــار على المسلمين فقولـه عليـهـ الصلاة
 بكة بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة .
وأما القياس فبإن من شبـه الأموال بـالرقـاب قـال : الكفـار کگا لا يِلكون رقابهم فكذلك لا يملكون أمواملم كحال الباغي مع العادل ، أعني أنـه لا يملك عـك عليهم











(1) حديث ابن عمـر رواه أبو داود ، وابن ماجة . انظر ( منتقى الأخبار / I rTr ) . (r) (r) الديث متنق عليه .


110
على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهل الحديث ، والذي عول عليه مالك فيا أحَسب من ذلك هو قضاء عمر بذلك ، ولكن ليس يجعل له أخذه بـالثن بعـد

 ما عدا هذين ، وكذلك قول مالك في أم الولد إنه إذا أصابها مولاها الما بعد القا القسم
 مال أعطيت له ، وأتبع الذي أخرجت في نصيبه بقيتهـا دينـا متى أيسر ، هو

 وبين سـائر الأموال إلا أن يثبت في ذلـك سطوع (") ، ومن هــا الألا الأصـل ، أعني من اختلافهم هل يلك المثرك مال المسلم أو لا يلك ؟

واختلف الفقهـاء في الكافر يسلم وبيـده مـال مسلم هـل يصـح لـه أم لا ؟ فقـال مـالك وأبو حنيفـة : يصح لـه . وقـال الشــافعي : على أصلـه لا لا يصح


 أصله







 (r) في نسخة n دار الفكر ه ( بأثن ) ) والصواب ما أثبتناه .

ومن هـذا البـاب اختـلافهم في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب







 . واله أعلم (1)






الفصل الخامس
في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عُنوة
 الأرض وتكون وقفـاً يصرف خراجهـا في مصـالـح المسلمين من أرزاق المقـاتلـة


 أبـو حنيفـة : الإمـام يخير بين أن يقسههـا على المسلمين أو يضرب على أهلهـا
. الكفار فيها الحراج ويقرها بأيديهم (1)
وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفـال وآيـة سورة












 مذهب الثافمي بناء من الثانمي على أن آية الأنفـال ، وآية المثر متواردتـان وأن البميع يسىى
 ولمل مذهب أي حنيفة أقرب للصواب . والله أعلم

المشر ، وذلك أن آيـة الأنفـال تقتضي بظـاهرهـا أن كل مـا غنم يخمس ، وهو






 المشر خصصـة لآيـة الأنفـال استثنى من ذلــك الأرض ، ومن رألى ألى أن الآيتين


 قالوا : فالواجب أن تقسم الأرض لعموم الكتـاب وفعلـه عليـه الصلاة والسام الذي يجري جرى البيان للمجمل فضلاً عن العام ـ وأما أبو حنيفة فبإنـا ذهب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الأنفال آية .ع . }
\end{aligned}
$$











419
إلى التخيير بين القسمة وبين أن يقرّ الكفار فيها على خراج يؤدونه ، لأنه زع

 .

الله عنه .
وإن أسلمــوا بعـد الغلبــة عليهم كان غخيرآ بين المن عليهم أو قسمتهـا على




 يدلان على معنى واحد ، فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان ، لأن آية الأنفال



وذلك في جميع الأموال المغنومة . وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض النـاس وأظنــه حـكاه عن المـذهب








 فتحت صلح] ـ انظر ( نيل الأوطار / / Tr ) وما بعدها .

وييب على مـذهب من يريـد أن يستنبـط من المُع بينها ترك قسمـة الأرض





 وَلا رِكَاب خاصة دون الناس ، والقسمة بخلاف ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف .

## الفصل السادس

في قسمة الفي؛ (1)
وأمـا الفيء عنـد المهور فهـو كل مـا صـار للمسلمين من الكفــار من تِبَلِ

 وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة ، وينفق منـه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المسـاجـد وغير ذلـك ولا خلا خمس في شيء

 الأصناف الـذين ذكروا في المُس بعينـه من الغنيـة ، وإن البـاقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمـام ينفق منـه على نفــه وعلى عيـالـه ومن رأى ، وأحسبن ألـن
 يقسم عليهم الثمس ، وهو أحد أقوال الشـافعي فيا أحسب (r) . وسبب اختلاف
(1) الفيءه مـأخـوذ من فـاء يفيء، ، إذا رجـع ، وهـو كل مــال دخـل على المسلمين من غير حرب ،













من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف المُّسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام هو سبب اختلافهم في قسمة المَس من الغنيـة وقـد تقـدم ذلـك ، الأك ، أعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيهآ على المستحقين له قال : هو لهذه الأصناف المـذكورين ومن فوقهم ، ومن جعل ذكر الأصنـاف تعـديـدألـلـذين يستوجبون من
 الحصوص لا من باب التنبيه .

وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشـافعي ، وإنـا حملـه على هـــا




 ولا ركاب ، فكانت للنبي مكّإِّ خالصة ، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي يكعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، وهذا يدل على مـذهب .
=




 مغلوم . انظر ( الكاني

99\%
الفصل السابع
(1)

والكلام الحيـط بـأصـول هـذا الفصـل ينحصر في ست مسـائـل . المـــألـة الأوله : من يجـوز أخـذ الجـزيــة ؟ الثـانيــة : على أي الأصنــاف منهم تجب
 أصناف الجزية ؟ السادسة : فياذا يصرف مال اللجزية ؟

المسألة الأولى : فأما من يجوز أخذ الجزية منه ؟ فبإن العلمـاء بجمون على
 أخذها من لا كتاب له وفين هو من أهل الكتاب من العر الع المرب بعد اتفـاقهم فيا حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي ، وتقدمت هذه المسألة من المن وأما المسألة الثـانيـة : وهي أي الأصنـاف من النـاس تج ألـا اتفقوا على أنها إنا تجب بثلاثة أوصـاف : الـذكوريــة والبلوغ والحريـة ، وأنها















والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد (1) .
واختلفوا في أصنـاف من هؤلاء : منهـا في الجنـون وفي المقعـد ، ومنهـا في

 اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا ؟ أعني هؤلاء الأصناف .

وأما المسألة الثالثة : وهي ₹ الواجب ؟ فـبنهم اختلفوا في ذلك ، فرأى مالك
 الـذهب أربعـة دنـانير ، وعلى أهل الؤرِِقِ أربعـون درهــاً ، ومـع ذلـك أرزاق


 وجبت على سيده ه






 -



المسلمين وضيـافـة ثـلاثـة أيـام لا يـزاد على ذلــك ولا ينقص منـــه (1) وتــال الشافعي : أقله محدود وهو دينار وأكثره غير محذود وذلك بحسب ما يصـالـون عليه (Y) وتـال قوم : لا توقيت في ذلـك ، وذلـك مصروف إلى اجتهـاد الإمـام وبه قال الثوري ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : الجزية اثنا عشر درهمـا وأربعـة وعشرون درهأ ومّانيـة وأربعون لا ينقص الفقير من اثني عشر درهمـا ولا يزاد
 أحد : دينار أو عدله معافر لا يزاد عليه ولا ينقص منه(\&) . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه روي " أن رسول الله مِّئّهُ بعث معـاذا


 وعنـد مـالـك لا تؤخــن من النسـاء ، ولا الصبيـان ، ولا الجـانين المغلوبين على عقولم ، ولا ملا من الرهبان أهل الصوامع ، ولا الشيخ الفـاني ، ولا الفقير ، ولا يكلف الأغنيـاء الأداء عن الفقراء . انظر ( الكافي (1) ذكر ابن عبـد البر أن مـــدار الجزيـة أربعـة دنـانير على أهل الـذهب وأربعون درمـأ على أهـلـ


 ( المصدر الـابق )


 والرواية الثانية أْنا غير مقدرة ، بل يرجع إلى اجتهاد الإمام في الز يادة والنقصـان ، وهـنا قول الثوري ، وأبي عبيد والرواية الثالثة : أن أقلها مقدر بـدينـار ، وأكثرهـا غير مقـدر . انظر ( المغني ^/ ب. O ) وانظر





وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر (r) .
فن هـل هــنه الأحــاديث كلهـا على التخيير وتّســك في ذلــك بعمـوم مـا ينطلق مليـه اسم جزيـة إذ ليس في تـوقيت כلـك حـديث عن النبي متفق على صحته ، وإنا وَرَد الكتاب في ذلك عامـا ، قـال : لا حـد في ذلـك وهو الأظهر • والله أعلم . ومن جمع بين حديث معـاذ والثـابت عن عمر قـالل :
 درهما وأربعة دنانير ، وإما بثانيـة وأربعين درمـا وأربعـة وعشرين ورين واثني عشر




 وقالل الترمذي : حـديث حسن ، وذكر بأن بعضم رواه مرسلاً ، وأنـه أصع ، انظر ( التلخيص . ( ) /rr/\&


 (r)



19\%
 معافر لا يزاد على ذلك ولا ينق منه .

وأمـا المسـالة الرابعـة : وهي متى تجب الجـزيـة ؟ فـبانهم اتفقوا على أهنـا


 كان بعد إسلامه أو قبل إنقضائه ، وبها القول قال المهور ، وقـالت طـائفـة :
 عليه (r) ، وإنه اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضـاء المول ، لأن الحول ، شرط في وجوبها ، فإذا وجد الرافع لـا وهو الإسلام قبل تقرد الوجوب ، أعني قبل وجود شرط الوجوب لم تجب ، وإنا اختلفوا بعد انقضاء الحول الما لأنها تـد
 الواجبـات قـال : تسقـط عنـه وإن كان إنـا لا وي وغير ذلك قال : لا تسقط بعد إتضـاء المول فسبب اختلافهم هو هل الإسلام وغ








وأما المسألة الخامسـة : وهي ع أصناف الجزية ؟ فإن الجزية عنـدم ثلاثـة

 وهـذه ليس فيها تـوقيت لا في الـواجب ، ولا فين يمب عليـي عليه وإنا ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلـك بـك بين المسلمين وأهل المل الصلح
 يجب أن يكون ههنا قدر ما إذا أعطـاه من أنفسهم الكفــار وجب على المـلم المسلمين





 عنه بهم ، وليس يهفظ عن مالك في ذلك نص فيا حكوا ، وقد تقـدم ذلـك في في كتاب الزكاة .

واختلفـوا هـل ييب العشر عليهم في الأمـوال التي يتجرون هـا إلـا إلى بــلاد


 ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منه فيه نصف العشر .
 القدر فقـال : الواجب عليهم نصف العشر . ومـالـك لم لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصاباً ولا حولاً وأما أبو حنيفة فـاشترط في وجوب نصف العشر

899
عليهم الحول والنصـاب وهو نصـاب المسلمين نفسـه المـذكور في كتـاب الزكاة ، وتال الشافعي : ليس يجب عليهم عشر أهلاً ولا نصف عشر في نفس التجـارة
 الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحيـة ، وعلى مـنهب مـالـا الـك وألبي حنيفـة تكون جنساً ثالثاً من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب .


 سنتهم ، ومن رأى أن فعلـه هـذا كان على وجـهـ الشُرط ، إذ لـو كان على غير
(1) الشتهر عن عر أنه كان يألخذ من تجاراتهه نصف المشُر في الـنة ، إذا الجتازوا بلدأ غير بلدم ،


 والأولى أن يشترط نصف العشر ، لأن عر شرط نصف المشر علم من دخــل المجـاز من أهــل اللمة . وتؤخذ منهم عند أهد في رواية جماءة من أصحابه في الـنـة مرة وكذا روي عن إبراهي النخعي


 منهم مثله . وقال الشافمي : إن دخل إلينا بتجارة لا يكتاج إليها المسلمون ، ، لم يـأذن لم الإمـام





 وانظر ( الكاني / / 10 ) لمنهب مالك

ذلك لذكره تال : ليس ذلك بسنة لازمـة لمم إلا بالثبرط . وحكى أبو عبيد في



 قالل : وحك الحربي إذا دخل بأمان حك الذمي .

وأما المسألة السادسـة : وهي فياذا تُصرف الجزيـة ؟ فبإنه اتفقوا على أهنا مشتركـة لمصـالح المسلمين من غير تحـديـد كالــال في الفيء عنـد من رأى أنـه مصروف إلى اجتهاد الإمام ، حتى لقـد رأى كثير من النـاس أن الـي الـي الفيء إنـا ينطلق على الجزية في آية الفيء ، وإذا كان الأمر هكذا . فالأموال الإسلاميـة
 الكتاب والله الموفق للصواب .

بسم الله الرحن الرحيم ... وصلى الله على سيدنا
وصحبه وسلم تسلیّا

كتاب الأيمان

وهذا الكتاب ينقس أولاً إلى جلتين :
المملة الأولى : في معرفة ضروب الأيان وأحكامها .
الجملة الثانية : في معرفة الأشياء الرافعة للأيان وأحكامها .
1..r

* كتاب الأيمان

الجملة الأولى

 الثالث : في معرفة الأيان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها .

الفصل الأول
في معرفة الأيمان المباحة وتييزها من غيرها



 الأيان المباحة هي الأيان بالله اتققوا على إباحة الأيان المان التي بأسطائه ، واختلفيا في الأيـان التي بصفـاتـه وأفعـالـه (1) . وسبب اختلافهم في الملف بغير الله من
 تحالفوا ، أخذ كل بيين صاحبه .


 السائل عن الصلاة ه 'أفلح وأيهي إن صدق ، ه وقال في حديث أبي العشراء n وأيـك لو لو طعنت في


 ذلك اتقق العلماء ، واختلف هل الملف بغير الله حرام ، أو مكروه ؟ للمالكية والمنابلة قولان ،



الأشياء المطظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر ، وذلك أن الله



 والكتاب بأن قال إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم عها فيها يــنـا الله تبـارك وتعـاللى ، وأن التقـدير ورب النجم • ورب اللـاء قـال : الأيــانـان








 $=$


كاكرآ. ا انظر ( ( نيل الأوطار A/ rov ) ) .





 .
(1) الطارق آية ا .


الفصل الثاني
في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة
واتققوا أيضـا على أن الأيـان منهـا لغـو ، ومنها منعقـدة لقـولـه تعـالى :
 واختلفوا فيا هي اللغـو ؟ فذهب مالـك وأبو حنيفـة إلى أنها اليمن على الثيء
 وقال الشافعي : لغو اليهن ما لم تنعقد عليه النية مثل ما جا جرت بــه العـا الـادة من



$=$
 الختص به سبعانه ، فلا يُيوز القياس عليه . ولا أدل على ذلك من هذا المديث . (1) المأدة آية 19 .

 عطاه ، والقام ، وعكرمة ، والشّمي ، والشانعي ، وأهد .


 والثوري




 (r) الظر ( الموطا r/\& ) قال مالك : عن هشام بن عروة عن أيهي عن عائشة أم اللمومنين أنا كانت =

وإبراهي النخعي • وفيه قول ثالث ، وهو أن يكلف الرجل وهو غضبان . وبـه
 المعصية وروي عن ابن عباس . وفيه قول خـامس ، وهو أن يكلف الرجل على أن لا يأكل شيئاً مباحأ له بالشرع .
والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في الم اللغو ، وذلـك الكـك أن







 أعني قول مالك والشافعي
=



الفصل الثالث
في معرفة الأيمان إلتي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها
وهذا الفصل أريع مسائل :
المسألة الأولى : اختلفوا في الأيان بالله المنعقدة هل يرفع جميعهـا الكفــارة سـواء أكان حلفـا على شيء مـاض أنــه كان فلم يكن وهي التي تعرف بــالمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكـنب ، أو على شيء مستقبل أنـه يكون من من قـي
 الغمون كفارة ، وإغـا الكفـارة في الأيـان التي تكون في المستـي



في غير الغموس (1) .
وسبب اختلافهم معـارضـة عوم الكتـاب للأثر ، وذلـك أن قولـه تعـالى :
 الآية توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيـان المنعقـدة ،








 (r) المأدة آية 19 1 .

وقولـه عليـه الصلاة والسلام : ״ من اقتطـع حـق امـرىء مسلم بيينـه حرم الله
 ولكن للشـافعي أن يستثني من الأيـان الغموس مـا لا يقتطع بها حق الغا الغير ، وهو الـني ورد فيـه النص ، أو يقول : إن الأيمان التي يقتطع بها الألـا حق الغير


 وردٌ المظلمة وكَرْ سقط عنه جميع الإثُ

المـألة الثانية : واختلف العلماء فين قال : أنا كافر بـالله أو مشرك بـاله



 ليس يــوز إلا بـالله فقـط ؟ الأيان المنعقدة : أعني التي هي بصيغ القس إنـا هي الأيمبان الواقعـة بـالله عز وجل وبـأسطائه قـل : لا كفـارة فيها إذ ليست بيين ، ومن رأى أن الأيــان







$1 . \cdot 9$
تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال : فيها الكفـارة ، لأن الحلف بـالتعظيم
 فكا أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه.، كذلك من حلف بترك وجو وجوبه

لزمه .

المسألة الثالثـة : واتفق البهور في الأيـان التي ليست إقسـامـا بشيء وإنــا تخرج يخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط ، مشل أن يقـول القــائـل : فـإن




 الطلاق والعتق ، وتـال أبو ثـور : يكفر من حلف بـالعتـق ، وقـول الشـافعي
. مروي عن عائشة (1) ()






- (

فإذا حنث عتق عليه عبيده ، وإمـاؤه ، ومـتّبروه ، وأمهات أولاده ومكاتبوه ، والأنــام القي






وسبب اختـلافهم هـل هي يمن أو نـنر . فن قـال إنها يين أوجب فيهـا
 مساكين (") الآية . ومن قال إنها من جنس النــر : أي من جنس الأشيـاء التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمتـه قـال : لا كفـارة فيها لكا لكن
 طريق التجوز والتوسع والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيانأ ، فإن الأيـان في لغة العرب لها صيغ خضوصة ـ ـ وإنا يقع اليمين بالأشيـاء التي تعظم وليست
 حكها حى الأيان ؟ ففيه نظر ، وذلك أنه قد ثبت أنـه
 لك سمى بـالثرع القـول الــني خرجـهـ يخرج الثرط أو خرج الإلـرام دون شر






 فقط إلا في العتق الممين وحده . وتال المزي : لا شيء في ذلك إلا في العتق المين وحـده فنيـه الـوناء بـه . انظر ( الملى ^/
.
(r) التحري آية

ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق ، فظــاهر الــديث يعطي أن النـذر


 الكفارة ، فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كـذا وكا وكـذا فعلى المثي إلى بيت



 ولا نذورا ؟ فتأمل هذا فإنه يَيْنَ إن شاء الله تعالى .

المسألة الرابعة : اختلفوا في قول القائل : أقسم أو أشهد أنْ كان كذا وكـذا

 الله با فهو يكين ، وإن لم يرد الله با فليست بيين ، وهو مذهب مالك (r) .
(1) قال ابن حزم : واليمن بـالطلاق لا يلزم - وسواء بر ، أو حنث ، لا يقع بـه طلاق ، ولا طلاق




(Y) الحديث رواه الباعة إلا مسللاً عن عائـة .


 وعن أحمد إن نوى اليين بالله كان ييناً ، وإلا فلا ، وهو قول مـالـك ، وإسحق ، وابن المنـذر ، =

وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبـار صيغـة اللفـظ أو اعتبـار مفهومـه
بالعادة أو اعتبار النية ؟ فن اعتبر صيغة اللفـط قـال : ليست بيهن إذ لم يكن هنالك نطق بقسوم به ، ومن اعتبر صيغة اللفظ بـالعـادة قـال : هي مين ونـي وني اللفظ محذوف ولابد وهو الله تعالى ، ومن لم يعتبر هذين الأمرين واعتبر النية إذ كان اللفظ صالـأ للأمرين فرق في ذلك كا تقدم .

## الجملة الثانية

وهـذه الملـة تنقسم أولاَ قسهين :
التسم الأول : النظر في الاستثناء .
التسم الثاني : النظر في الكفارات .

## القسم الأول

وفي هــذا القسم فصـلان : الفصـل الأول : في شروط الاستنـــاء المؤثر في
اليمن • الفصل الثـاني : في تعريف الأيــان التي يـؤثر فيهـا الاستثنـاء من التي . لا يؤثر -
=




الفصل الأول
في شروط الاستثناء المؤثر في اليهين
وأنجموا على أن الاستثنـاء بـابلملـة لـه تـأثير في حـل الأيـان واختلفـوا في


 فرق الاستثناء من اليِين أو نواه ولم ينطق به أو حدثت له نية الاستثنـاء بعـد اليمين وإن أتى به متناسقأ مع اليمن .

فأما المـألة الأولى : وهي اشتراط اتصاله بالقسم فإن قومـأ اشتـرطوا ذلـكـ
 كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من جلسه ، وكان ابن عباس يرى أن له الاستثناء أبدأ على ما ذكر منه متى ما ذكر ، الما هـ وإنا اتفق
 على تركه إن كان تركا رافع لليمن ، لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين (1) .
(1) مذهب مالك إذا انتطع غتارأ لتطهها ، لُ ينغعه استثناؤه ، وإن انتطع بسعال ، أو عطاس ، أو
 لندمب مالك ،



 وعن أهد رواية أخرى أنه يوز الاستثناء ، إذا لم يطل الفصل بينها ، ومذا إول الأوزاعي وحى ابن أبي مورى عن بعض أصحاب أهد أنه يصح الاستناء ما دام في الجللى ، وحكى ذلك


 مانع للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلا باليمن ، وإذا قلنا إنه حالى
 بالبعد على ما حكينا ، وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب با رواه سعـا

 الاستثناء حال لليمن لا مانع لـا من الانعقـاد . قـالوا : ومن الـدليل على أنــا
=












 انظر ( نيل الأوطار ) .




$1 \cdot 10$
حال بالقرب أنه لو كان حالأٌ بالبعـد على مـا رواه ابن عبـاس لكان الاستثنــاء يغني عن الككفارة . والذي قالوه بَيّن •
وأما"اشتراط النطق بالللسان فإنه اختلف فيه ، فقيل لابد فيه من اشتراط اللفـظ أي لفـظ كان من ألفـــط الاستثنـاء وسـواء أكان بـألفـاظ الاستثــنـاء أو


» إلا « وليس ينفع ذلك فيا سواه من المروف . وهذه التفرقة ضعيفة (1) . والسبب في هذا الاختلاف هو هل تلزم العقود اللازمـة بـالنيـة فقـط دون اللفظ أو باللفظ والنية معاً مثل الطلاق والعتق واليين وغير ذلك .

وأما المسألة الثانية : وهي هل تنفع النية المادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمن ؟ فقيل أيضآ في المذهب إنها تنفع إذا حدثت متصلـة بـاليمن ، وقيل بل

 العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمن ، والاستثنـاء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليهن إذا وصل الاستيناء نطقا باليمين (r) .
 منهم الـــن ، والكّ ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، واين المنذر ، قال ابن قدامة : ولا نعلم لم غخالفأ
 نفسه ، نهذا في حق الـائف على نفسه ، لأن يينه غير منعقدة ، أو لأنه بنزلة المتأول ، وأمـا في في حق غيره ، فلا .
 وثفتيه ، أو تكلم به لم ينغعه استيناؤه ذلك ، لأن النية عند مالك نية الملوف لـه ، لأن اليمن

وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له ؟ فإن قلنا إنه مـانع فلابـد من اشتراط حـدوث النيـة في أول اليمن ، وإن قلنـا إنـه حــا ذلك ، وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حـدوث النـي النـيـة في أول اليمن للاتفـاق وزء على أن الاستثناء حال لليمن كالكفارة سواء .
= منه ، هذا تحصيل مذهب مالك مالك .


 بالكلام دون غيره . انظر ( الك大ى )

## الفصل الثاني

## من القسم الأول

## في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها

وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثنـاء مشيئـة الله من التي لا يؤثر فيها . فقال مالك وأصحـابـه : لا تؤثر المشيئـة إلا في الأيــان التي تكفر وهي اليمن بالله عندم أو النـذر المطلق على مـا سيـأتي ـ وأمـا الطلاق والعـــــا
 هي طالق إن شاء الله أو عتيق إن شاء الله . وهذه ليست عندم يكيناً . وإمـا
 إن شاء الله ، أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله .

فأما القسم الأول : فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيـه .
 صرن الاستثنـاء إلى الشرط الـذي علق بـه الطلاق مـح وإن الطلاق لم يصح ، قال أبوحـنيفة والشافعي : الاستثناء يؤثر في ذلك الك كا كله سواء


(1) قال ابن قدامة : إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله ، أو لعبده أنت حر إن شاء الله ، فقـد







وقرن بلفظ جرد الطلاق فلا تأثير لـه فيـه إذ قـد وقع الطلاق ، أعني إذا قـال
 المستقبل ، وإن قلنا إنه حالٌ للعقود وجب أن أن يكون لها له تأثير في الطلا
 مستحيل لأن الطلاق قـد وقع ، إلا أن يعتـــدوا أن الاستثــاء هو مـانـع لا حـا فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء لله .

## * * * <br> القسم الثاني

## من الجلة الثانية

 وأحكامه . الفصل الثـني : في رافع الحنث ومي الكـفـارات . الفصل الثـالث : متى ترفع ، و\{ ترفع •




الفصل الأول
في موجب الحنث (1)وشروطه وأحكامه
واتفقوا على أن موجب الحنث هو الخالفة لما انعقـدت عليـه اليهين ، وذلـك

 اليمن بالترك المطلق ، مثل أن يكلف ليأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره ، أو إلى وقت هو غير الـوقت الـذي اشترط في وجـود الفعـل عنده ، وذلـك في الفعـل




 لها ـ والموضع الرابع : هل اليين على نية الـالف أو المستحلف ؟
 والشافعي يرى أن لا حنث على السـامي ولا على المكره (r) ، وسبب اختلافهم (1) البر : هو الوإفقة لـا حلف عليه ، والمنت خالفة ما حلف عليه من نفي ، أو إبـبات؛ ، وكل من







 بين عـامــد ونـاس لعموم قولـه عليـه الصلاة والسلام : ״ رفـع عن أمتي الـطـاً والنسيان وما استكرهوا عليه «(r) فـإن هـنين العمومين يكن أن يخصص عل واحد منه|"بصاحبه .




( الشرح الصغير ا/
 الإكراه ، ففي مذهب ماللك لا حنث في الإكراه فتأمل ذلك . وعند أحد إن فعله ناسياا فلا شيء عليـه إلا بـالطلاق ، والعا الطلاق ، والعتاق ، فإنه يـنـث ، هذا ظاهر مـذهب أحــد . واختـاره الـلال ، وصـاحبـه ، وهو قول أبي عبيد ،
وعن أحمد روايـة أخرى أنـه لا يجنث في الطلاق ، والعتـاق أيضـا وهـذا قول عطاء وعر وابن




حنيفة . والقولّ الثاني للشافعي ، وأما المكره على الفعل ، فينقسم قسهين : المان

 أصحاب الرأى .



 .
1.51

وأما الموضع الثاني : فثثل أن يكلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بعضـه أو أنـه




 وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم ، وكأنه ذهب إلى الاحتياط .


 والآخر عرفيّ وأحدها أخص من الآخر . وأما إذا حلف على شيء بعينـه فإنـه



 إحدامن : أن يأكله في يومه ، فيبر يمينه .







 يجرى في العرف أنه يسقط من الرمانة ، لم ينت ، لأهن لا يسىى آكلاً بلميعها .

الذي وقع عليه اللـف وإن كان المفهوم منه معنى أع أو أخص من قبل الدلالة العرفية . وكذلـك أيضـا فيم أحسب لا يعتبرون النيـة المــالفـة للّفـظ ، وإنـا
. يعتبرون ججرد الألفاظ فقط (1) و
وأما مالـك فـإن المشهور من مـذهبـه أن المعتبر أولاً عنـده في الأيـان التي لا يقضى على حالفها هو النية ، فإن عدمت فقرينة الـال فـإن عـدمت فعرف الم اللفظ ، فإن عـدم فـدلالـة اللغـة ، وقيل لا يراعى إلا النيـة أو ظــاهر اللفـظ اللغوي فقط ، وقيل يراعى النية وبسـاط الــال ولا يراعى العرف (r) . وأمـا
(1) مذهب أحمد : أن مبنى اليمن على نية الحالف ، فإذا نوى بيمينـه مـا يكتلـه ، انصرفت يمينـه إليـه
 الأصلى مثل أن ينوى باللفظ العـام العموم ، وبالمطلق الإطلاق وبسائر الألفاظ مـا مـا يتبـادر إلى

الأنهام منها ، والخالف يتنوع أُنواعا : الْ



 لفلان الماء من العطش ، ينوي كل ماله فيه منه .



 فينصرف يمينه إليه كالمعاريض ، وبيانه أنـه يسوغ في كلام العـا

انظر ( المغني VTE/A ) .



 الثالث : العرف ، وهو ما قصـده الناس من عرفهم في أيانه .

 الترتيب وإن كان ما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفـظ إلا أن يشهـي يدعي من النية الخالفة لظاهر اللفظ قرينة الـال أو العرف .

وأمـا المسـألـة الرابعـة : فبإنه اتفقـوا على أن اليمن على نيـة المستحلف في الدعـاوى واختلفوا في غير ذلـك مثل الأيـان على المواعيـد ، فقـال قوم : على
 " اليمن على نيـة المستحلف " (1) وقـال عليـه الصـلاة والسـلام : " يمينـك على
=
وفي ترتيب هذه الأنمو الأربعة أتوال : والشثور أن هذه الأمور على ما ذكر من الترتيب . وقيـل : ينظر إلى النيـة ، ،
( ( قرانين الأحكلم الثرعية ص.
(1) رواه مسلم ، وابن ماجة من حديث أبي هرئ هريرة .







 الأحوال ـ إلا إذا استحلفـ القـاضي أو نـأبـه في دئرى توجهت عليه ، فتكـون اليين على نية المتحلف ، وهو مراد المديث .




ما يصدقك عليه صاحبك " () خرج هذين المديثين مسلم .
ومن قال : المين على نيـة الــالف ، فـإنــا اعتبر المعنى القـائُ بـالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ . وفي هذا الباب فروع كثيرة ، لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هـذا البا راجعـا إلى الاختلاف في هـذه ، وذلـك فـلك في الأكثر مثل اختلافهم فيمن حلف أن
 لا يینث ، ومن راعى دلالة اللغـة قـال يكنث . ومثل اختلافهم فين حلف أل أن لا يأكل لحأ فأكل شحلا ، فن اعتبر دلالة اللفـظ الحقيقي قـال لا يحنث ، ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يكنث . بالملة فاختلافهم في المسائل الفروعيـة التي في هـذا البـاب هي راجعـة إلى الاختـلافهم في هـذه المسـائـل التي ذكرنـا ، وراجعــة إلى اختـلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها ، وذلك أن منها ما هي بجلة ، ومنها مـا هي ظـاهرة ، ومنها ما هي نصوص
= التحليف بالطلاق ، والعتاق ، وإنا استحلفه بالله . انتهى كلام النوري . قال الصنعاني : ولا أدري من أين جاء تقييد المديث بالقاضي ، أو نائبه بل ظلا
 (1) أخرجه مسلم ، والترمذي ، وابن ماجة من حديث أبي هريرة انظر ( المصدز السابق ) ،

## الفصل الثاني

## في رافع الحنث

واتفقـوا على أن الكفـارة في الأيـان هي الأربعـة الأنـواع التي ذكر الله في
 حنث خير بين الثلاثة منها : أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق ، وأنه لا يجوز

 كسا ، وإذا لم يغلظها أطعم (r)
واختلفوا من ذلـك في سبع مسـائل مشهورة : المـــألة الأولى : في مقـدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين . الثانية : في جنس الكي الكسوة إذا اختار
 لا اشتراطه . الرابعة : في اشتراط العـد ا فـد في المساكين . الخـامسـة : في اشتراط
 العيوب . السابعة : في اشتراط الإيان فيها

المسألة الأولى : أما مقدار الإطعام ، فقال مالك والثشافعي وأهل المدينـة :


 وقال أبو حنيفة : يعطيهم نصف صاع من حنطة ، أو صاعأ من شعير أو تر ،
. 19 (Y) ، ( 1 (
(Y) نقل القرطبي الإجـاع على الإظهعام ، أو الكسوة ، أو عتـق رقبة ، فإذا عدمت هـذه الــلاتـة الأنياه ، صام . انظر ( القرطبي )

قال : فإن غداهم وعشاهم أجزأه (1) . والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في
 أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء ؟ فن قال أكلة واحـدة قـال : المـد

وسط في الشبع ، ومن قال غداء وعشاء قال : نصف صاع . ولاختلافهم أيضـا سبب آخر ، وهو تردد هـنه الكفـارة بين كفـارة الفطر متعمـدآ في رمضـان وبين كفـارة الأذى ، فن شبههـا بكفـارة الفطر قـال مـد واحد ، ومن شبهها بكفـارة الأذى قـال نصف صـاع . واختلفوا هل يكون مع الحبز في ذلـك إدام أم لا ؟ وإن كان فـا هو الوسـط فيـه ؟ فقيل يجـزي الخبز (1) قال القرطبي : الإطعام عند مالـك مـد لكل واحـد من المــاكين العشرة ، إن كان بـدينـة النبي
(ا
 بالمد الأصغر ، ورأوا ذلك بجزئًا عنهم • وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وبـه













 . 19 ( 19 (المائدة آية







 إلا في المدينة خاصة .

وأمـا المـــألـة الثـانيـة : وهي الجـزئ من الكسـوة ، فـإن مـالكاً رأى أن
 ثوباً وإن كسا النساء كسا ثوبين درعاً وخاراً . وقـال الشـافعي وأبو حنيفـة :












يـــزىء في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إِإر أو قيص أو سراويل أو عهامة ، وقـال أبو يوسف : لا تجزي العمامـة ولا السراويل (1) . وسبب اختـلا الافهم هـل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الثرعي

وأما المــألـة الثـالثة : وهي اختلافهم في اششراط تـــابع الأيـام الثلاثــة في
 استحبـاه واشترط ذلـك أُبو حنيفــة (r) وسبب اختـلـانهم في ذلــك شيئــان :













وخار . انظر ( المغني vEr i^ ) .



 تقييدهُ إلا بدليل
1.49

أحدهما : هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف ؟ وذلك أن في قراءة

 الأصل في الصيام الواجب بالشرع إغا هو التتابع .


وأمـا المسـألـة الرابعة : وهي اشتراط العـدد في المســاكين ، فــإن مــالكا والشافعي قاللا : لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين ، وقال أبو حنيفـة : إن

 فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية ، فلابد من اشتراط العدد ، وإن قلنـ المـنـا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلـك إطعـام مسكين واحـد = أبو ثور ، وإسحق • وتال أبو حنيفة : ينتطع فيها التـابع ، لأن التـابع عل يـوجـد ، رونوات الشرط يـيطـل بـ المثروط ، وتـال الـــانمي : ينتطع في المرض في أحـد التـولين ، ولا ينتطـع في الميض . انظر


 وكنارة الماع في رمضان . وبذا قال أبو: ؤور ـ وأجاز الأوزاعي دنها إله واحد ، وقال أبو عبيد : إن خص بها أهل بيت واسد شديدي الماجة ، جاز .





على عدد المذكورين . والمسألة محتلة .

وأما المسألة الـامسـة : وهي اشتراط الإسلام والحريـة في المسـاكين ، فإن
مالكا والشافعي اشترطـاهمـا ولم يشترط ذلـك أبو حنيفـة (1) . وسبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط ؟ أو بالإسلام ؟ إذ كان السعع تـد أنبـا أنه يثاب بالصدقـة على الفقير الفير المسلم ، فن شبـه الكفـارة بـالزكاة الواجبـة للمسلمين اشترط الإسلام في المساكين الذين تجب لمم هذه الكفارة ، ومن شبهـا بـالصـدقـات التي تكون عن تطوع أجـاز أن يكونوا غير مسلمين . وأمـا سبب اختلافهم في العبيـد فهو هل يتصـور فيهم وجـود الفقر ام لا إذا كانـوا مكفيين من شـاداتهم في غـنالب الأحـوال ، أو من يجب أن يُكْفَوا؟ فن راعى وجـود الفقر فقط تـال العبيـد والأحرار سواء ، إذ قـد يوجـد من العبيـد من يجوعـه سيـده ، ومن راعى وجوب اللت لـه على الغير بـالـم قـال : يجب على السيـد القيام ههم ، ويقضى بذلك عليه ، وإن كان معسرأ قضي عليه بيبعه ، فليس يحتـاجون إلى المعونة بالكفارات وما جرى ججراها من الصدقات .


أمـا المسـألـة السـادسـة : وهي هـل من شرط الرقبـة أن تكـون سليـة من
(1) مــنهب مـالـك ، والشـافعي ، وأحـد ، والمسن ، والنخعي ، والأوزاعي ، وإسحـق ، وعبيـد : اشتراط الإسلام ، والحرية .


 وانظر ( تحفة الفقهاه
1.41

العيوب ؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلـك ، أعني العيوب المؤثرة في الأثـــان .
وقال أهل الظاهر : ليس ذلك من شرطها .
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بـأقل مـا يـدل عليـه الاسم أو بـأتم
ما يدل عليه .

وأما المسألة السابعة : وهي اشتراط الإيمان في الرقبـة أيضـا ، فـإن مـالـكا


 فن قال يممل المطلق على المقيد في ذلك قـال بـاشتراط الإيــان في ذلـك حملا





 - الفقهاء r/r 0 ) (r) النساء آية 9 .

الفصل الثالث
متى ترفع الكفارة الحنث ، وگ ترفع ؟

 لا يرتفع الـنث إلا بـالتكفير الـذي يكـون بعـد الـنـث لا قبلـه ، وروي عن مالك في ذلك القولان جميعاً (1) . وسبب اختلافهم شيئان : أحدمـا : اختلاف الاف










 تطوع ، فلا يقوم التطوع مقام المفروض .





لنظُ رٍ فكفر عن يُيـك وائت الذي هو خير ، .
 داود . قال إبن تيية : وهو صريح في تقدي الكــارة . انظر ( منتقى الأنبـار مع نيل الأوطــار . ( ) /


 الظاهر أن الكفارة إنا تجب بعد المنث كالزكاة بعد المول . ولقائل أن يقول : إن الكفارة إنا تجب بإرادة الـنـث والعزم عليـه كلـــال في كفارة الظهار فلا يدخله الملاف من هـذه الجهـة ، وكان سبب الـلاف من من طريق المعنى هو : هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعـة لـه ؟ هـ فـن قـال مانعة أجاز تقديها على المنث . ومن قال رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه . وأماتعـدد الكفـارات بتعـددالأيـان فـإنم اتفقوا ـ فيا علمت ـأن من حلف على


 واختلفوا إذا حلف على شيء واحـد بعينـه مرارأ كثيرة ، فقـال قوم : في ذلـك كفارة يين واحدة ، وقال قوم : في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد ، وهو












قول مالك (1) ، وقـال قوم : فيهـا كفـارة واحـدة ، إلا أن يريـد التفليـط (r) وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الأيمان بالجنس أو بالعـد


بالجنس قال : في هذه المسألة يين واحدة .
واختلفوا إذا حلف في عين واحدة بأكثر من صفتين من صفـات الله تعـالى
 واحدة ؟ فقال مالك : الكفارة في هذه اليين متعددة بتعدد الصفات . فن جلف بالسميع العليم المكيم كان عليه ثلاث كفارات عنـده (T) ، وقـال قوم : (ء) إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفـارة واحـدة










 ليس عل اتفاق ، فتدبر ذلك .






إذ كانت يُينـأ واحـدة (1) . والسبب في اختـلافهم : هـل مراعـاة الـواحــدة أو الكثرة في اليمين هو راجـع إلى صيغـة القـول أو إلى تعـدد الأشيـاء التي يشتــل عليها القول الذي مخرجه مخرج يمين ، فن اعتبر الصيغـة قـال كفـارة واحــدة ، ومن اعتبر عدد مـا تضمنتـه صيغـة القول من الأشيـاء التي يكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده قال : الكفارة متعددة بتعددهـا . وهذا القـدر كاف في

قواعد هذا الكتاب وسبب الاختلاف في ذلك ، والله المعين برحته .
(1) هــه العبارة - فيا يبـدو - تحتـاج إلى زيـادة كلام ، وهي هكـنا في جميع النسخ التي لـدينـا .
 فعليه كفارات متعددة « « . فتأمل ذلك .
وقد ذكرنا قول ابن قدامة لمذهب أبي حنيفة .











 والرحن لا أفعل كذا ، ذكر يحد فيُ الجامع بأنها يمينان ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف .
وروى المسن بن زياد عن ألبي حنيفة ، أنه يكون يميناً واحدة ، وبه أخذ زفر ، وقـد روي هـذا


$\qquad$
=

 المسلم " رواه أبو داود ، والنــائي ، فهذا مثله واجب . انظر مؤلفنا ( تقدير طاعـة على أخرى أو تركها نظرأ للزمان ، والمكان ) .




أو يظن أنه فيه صادق . وهذا من اللما اللغو






بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سيدنا مـد وعلى آله
وصحبد وسلم تسليا

كتاب النتنور
وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في أصناف النذور
الفصل الثاني : فيا يلزم من النذور وما لا يلزم ، وجلة أحكامها . الفصل الثالث : في معرفة الثيء الذي يلزمه عنها وأحكامها .

الفصل الأول
(1)

والنـذورتنقسم أولاً قسمين : قسم من جهـة اللفظ وقسم من جهــة الأشيــاء التي
 الحبر . ومقيـد وهـو الخرج خرج الثرط . والمطلق على ضربين : مصرح فيـهـ بالثيء المنذور به ، وغير مصرح ، فـالأول مثل قول القـائل : الله عليٌ نــنر أن
 .







وأمع المـلمون على صحة النذر في البلة ، ولزوم الوفاء به .








 المريض ، فيلنم الوفاء به .












 من جنس المباحـات ، وهـذه الأربعـة تنقسم قسهين : نــنـر بتركهـا ، ونـــنـر بفعلها

$$
* \quad * \quad *
$$

= عليه ، لأن من النذر ما لا كفارة فيه .




 الخامس : المباح كلبس الثوب ، وركوب الـابة ، وطلاق الرأة على وجه مباح ، نهنا يتخير
 والثافغي : لا ينعدن نذره وليس عليه كنارة .
 الشانفي ، لأن النذر التزام ، ولا يصع التزام ما هو لا لازم
 انعقاده ، ولا الوفاء به ـ انظر ( اللمفي r/4 ) وما بعدها .

الفصل الثاني
فيا يلزم من النذور وما لا يلزم
 المطلـق في القُرَبِ إلا مـا حكي عن بعض أصحـاب الثـافـا
 وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح ، وسواء أكان النذر مصرحاً


(1) من عبارة المؤلن هنا يفهم أنه قسم النـذر إلى قسين : قسم مطلت وهو أن يقول لهُ علي نذر ، أو لله علي صوم ، والتّم الثاني المقيد ، وهو إذا علقه بشرط : كوله إلها إذا شـفى الله مريضي فلله علي نذر أو لهُّه علي صلاة ..



 وعلى كل' فاذا قال : للهُ علي نذر صلاة ، أو صيام ، فإنه يلزمه النذر بصيام يوم واحد لا خلاف - فيه وأما الصلاة : ففيها روايتان عن أهد : إديامـا : يزئـه ركــة ، لأن أقل الصلاة ركــة ، لأن




 . (ir
أما المئلة الثانية ، وهي توله ( للّه علي نذر ) والتي اعتبرهـا المؤلف من المطلق ، والتي اعتبرهـا ابن قدامة من المبه ، فقد تقدمت في تول ابن قدامة ، ، وستأتى لقول المؤلف . (r) انظز الإجماع ( المفيه ،


 . كَانُوا يَكْذِبُونَ

 معأ إذا قال اله عليٌ كذا وكذا ولم يقل نذراً لم يلزمه شيء لأنه إخبـار بوجوب







 إنا تكون على جهة الرضا لا على جهة اللّجاج ، وهو مذهب الشافيا ،
 من جهة اللفظ ، وأما ما اختلفوا في لزومه من جهة الأشياء المنـور بها بـا فإن فيه من المسائل الأصول اثنتين :
(1) المائدة آية ا
. (r) الإنسان آية
. vo التوبة (r)
.
$1 . \varepsilon{ }^{2}$
المسألة الأولى : اختلفوا فين نذر معصية ، فقال مالـك والشـافعي وجهور العلماء : ليس يلزمه في ذلك شيء . وقال أبو حنيفة وسفيـان والكوفيون : بل




 أبي هريرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : „ „لا نـذنر في مي معصية الله وكفـارتـه كــارة يمين " (r) وهــا نص في معنى اللزوم ، فن جمـع بينها في






( الفتح (897/1) )


 . (rv $\mathrm{r} / \mathrm{A}$ (r) الدذيث اللذي رواه مسلم من حـديث عران بن حصين لفظـه „ لا نـنر في مسصية الله ، ولا فيا






هذا قال : المديث الأول تضن الإعلام بأن المعصية لا تلزم وهذا الثـاني تضهن
 وأبي هريرة قـال : ليس يلزم في المعصيـة شيء ، ومن ذهب مــذهب المــع بين
$=$





















 . ( Y Y / $/ \mathrm{A}$
 اللنظ الذي ذكره ـ ـ أن أبا هريرة لم يُّو عنه بها اللنظ فتأمل ذلك .

المديثين أوجب في ذلك كفارة يين .
قال أبو عر بن عبد البر : ضَعْفَ أهل المديث حـديث هران وأبي هريرة
 الحديث . وحديث عران بن المصين يـدور على زهير بن يمـي


 ما بال هذا ؟ قالوا : نـذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم ، فقــال



 فيه معصية فبالقياس لا بالنص ، فالأصل فيه أنه من المباحات . المسألة الثانية : واختلفوا فين حرم على نفسه شيئـا من المبـاحـات فقــلل










مالك : لا يلزم ما عدا الزوجـة ، وقـال أهل الظـاهر : ليس في ذلـك شي؛ ، وقالـ أبـو حنيفة : في ذلك كفارة يمن (1) .







 المذكور في الآية أنه كان العقد بيين .
=







 أبي حـينة أن عليه كفارة يين فتأمل ذلك

$$
\text { (r) التحري آية } \text {. }
$$

(r) التحري آية r .
 ذلك كان في شَرْبَهِ عسل ، وفيه عن ابن عبا

(1)


## الفصل الثالث

## في معرفة الثيء الذي يلزم عنها وأحكامها

وأما اختلافهم في ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك فـإن فيـنـ

 مسائل خس :

المسألة الأولى : اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الـذي ليس يعين فيـه





 انظر ( المغني





 . يينه



 = وهو صيام ثلاثة أيام ، وانصرف الإطعام إلى طعام الكفارة وهو إطعام عشرة مساكين ،
$1 \cdot \varepsilon 9$
مـا ينطلق عليـه الاسم من القُرَبِ صيـام يـوم أو صـلاة ركتينين . وإنـا هـا مـار


الصلاة والسلام قال : ״ كفارة النذر كفارة يين " خرجه مسلم (1) .
 البهـزىءأقـل مـا ينطلـق عليــه الاسم ، وصـلاة ركعتين أو صيـام الم يـوم أقـل


القياس والسطاع

المسألة الثانية : اتققوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله ، أعني إذا نـذر



= ولو تـال : لَّهِيْ صـلاة ، فعليه ركتـان لأن ذلـك أدنى مـا ورد الأمر بـه ، والنــر يعتبر


 كي ، هي
قال الثوكاني تقلأ عن النووي : اختلف العلماء في المراد بها المديث نحمله جهيور أصحابنـا على

 وقالوا : هو خير في جميع أنواع النذورات بين الوفاء ، ويين كفارة اليين .

 أما من قال : عليه كنارة ظهار ، فلم أُطلّع على قائله ، والشَ أعم .

وأجزأه وعليه دم ، وهذا مروي عن علي . وقال أهل مكـة : عليـه هَدْية دون إعادة مشي • وقال مـالـك : عليـه الأمران جهيعـا . يعني أنـه يرجع فيمشي من حيث وجب ، وعليه هــدْي ، والْـَدْي عنـده بــدنـة أو بقرة أوشـاة إن لم يجــد بقرة أو -بدثة () . وسبب اختلافهم منازعة الأصول لهـنه المسـألـة وخـالفـة الأثر لهـا ، وذلك أن من شبـه العـاجز إذا مشى مرة ثـانيـة بـالمتمتع والقـارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد ، وهـذا فعل مـا كان غليـه في سفر واحد في سفرين قال : يجب عليه هَذي القارن أو المتمتع ، ومن شبهـه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحـج إراقة الـدم قـال : فيـه دم ، ومن أخــن بالآثار الواردة في هـذا البـاب قـال : إذا عجز فلا شيء عليـه . قـال أبو عر : والسنن الواردة الثابتـة في هـذا البـاب دليل على طرح المشقـة . وهو غا قـال ، وأحدها حديث عقبة بن عامر الجهني قال : نـذرت أختي أن تمثي إلى بيت الله







 كقول ابن عباس ، وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة : عليـه هَدْي سواه عجز عن المـيُي ، أو تـدر عليـه ، وأقل المَّني شـــاة . انظر ( المغني $1 r / Q$ ) . ولكن الكـاسـاني قـال : ه ولـو تـال : عليٌ المثي إلى بيت اللهّ تعـالى أو إلى الكـعبــة ، أو إلى





 ابنتيه ، فسأل عنه فقالوا : نـذر أن ئثي ، فقــال عليـه الصلاة والسلام : پٍ إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ، وأمره أن يركب " وهذا أيضأ ثابت (1)

المسألة الثالثة : اختلفوا بعـد اتفاقهم على لزوم المثي في حج أو عمرة فين
 فيها ، فقال مالك والثافعي : يلزمه المثيني ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمـه شي،










 ( المني





فضل زائد واجب ، واحتج في ذلـك بفتوى ابن عبـاس لولـد المرأة التي نـذرت
أن تمشي إلى مسجد قباء فاتت أن يمشي عنها .
وسبب اختـلافهم في النـذر إلى مـا عـدا المسجـد الحرام اختـلافهم في المعنى




 والسلام : ״ صلاة في مسجـدي هـذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجـد



 تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من هذا الباب .

المسـألة الرابعـة : واختلفـوا في الـواجب على من نــنـر أن ينحر ابنــه في

 الإبل ، وقال بعضهم يُهْدي ديتـه ، وروي ذـلك عن علي ، وقـال بعضهم : بل بل =

 الصحيحين
1.or

يكج له ، وبه قـال الليث ، وقـال أبو يوسف والشـافعي : لا شيء عليـه لأنـ نذر معصية ولا نذر في معصية (1) .
وسبب اختلافهم قصة إبراهي عليه الصلاة والسلام ، أعني هل ما تقرب بـه




 بشرع ؟ والـذين قـالـوا إنه شرع إنـا اختلفـوا في الـواجب في فـي ذلـك من قِبَلِ
 يكمل على غير ذلك من القُرَبِ الإسلامية ، وذلك إما صدقة بديته ، وإما حِ


عبد المطلب

المسألة الحامسة : واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سببيل الله
 نذرأ على جهـة الخبر لا على جهـة الشرط وهو الـلـي الـي
 ففعله ، فقال قوم ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه وهو مـذهب

 لمذهب مالكك كا ذكرها المؤلف ..

مالك في النذور التي صيغها هـذه الصيغـة . أعني أنه لا كفــارة فيهه ، وقـال قوم : الواجب في ذلك كفارة يمن فقط . . وهو مذهب الشافعي في النذور التي خرجها غرج الشرط لأنه ألمقها بكم الأيمان .




 مثل زكاة ماله أجزأه . وفي المسألة قول خامس (1) :


 ما يرث عن فلان ، نهو للمساكين ، فذكروا أنه قال : يطم كيرة ميرة مساكين .


 حنيفة : يتصدق باللال الزكوي كه ، ، وعنه في غيره روايتان :
 يتصدق باله كله لقول الني





 جَزئه كفارة يِن ، ولو نذر أن يتصـد بكل مـا يكسبه أبداً ، فلا شيء عليه ـ ا انظر ( الكانف
 كان يسيراً أخرج عشره ، وحدٌ هؤلاء الكثير بألفين ، والوسط بـألْف . والقليل
 أعني من قال المال كله أو ثلثه معارضة الأصل في هذا الباب للأثر ،

 نص في مذهب مالك .

وأما الأصل فيوجب أن اللازم له إغا هو جميع ماله حلآ على سائر النـذر ،

 المألة أصله ، وذلك أنه قال : إن حلف أو نذر شيئأ معينأ لزمه وإن كان كا
















 من حد في ذلك غير الثلث ، وهذا القـدر كافي في أصول هــا الكـا الكتـاب ، والله الموفق للصواب .
(1) رواه أبو داود ـ وسكت عنه ـ عن جـابر بّن عبد الهل ـ الظطر ( سنن أبي داود مع عون المبـود

بسم الله الرحن الرحي ... وصلى الله على سيدنا يمد وآله
وصحبه وسلم تسليا
كتاب الضحايا

* كتاب الضـحايا

وهـذا كتـاب في أصولـه أربعـة أبواب : البـاب الأول : في حك الضحـايـا ومن
 الباب الثالث : في أحكام الذبح • الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا .

# * تمهيد عن الأضاحي : 

(أ ) م من حيث اللغة : لغات في الأضحية : ضم المْزة في الأكثر وهو في تقدير أفعولة ، وكسرهـا إتبـاعـا لكـرة الـــاه

 تال النووي : رحـه الله تعـالى : وفي الأضحى لغتـان : التـذكير لغـة قيس ، والتـأنيث لغـة عتيم
 ( ب ) أما من حيث الشرع :




 وأظلانها وأشعارهـا ، وإن الـدم ليقع من الله عز وجل بكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا







 ابن يزيد الـوري ، وهو ضميفي = فهذه الأحاديث الشريفة ، وغرها من الأهاديث الصحاح كلها تـدل على مشروعية الأضحيـة
.
( جـ ) الحكمة من مشروعية الأضتحية :

 وأولياء ... وعصيانأ للشيطان الرجي الذي يتحين الفرص ليوقع الإنسان في الثرك والضلالات ،

والفتن .












 والفقراء ، والمساكين ، واليتـامى ، والمعوزين ، والأرامل ، علاوة على كل ذلـك ، فهي ، قربى إلى ، الله تعالى صاحب الفضل العظي م
فالملم مكف بفعل الحير ، وإسداء الحيد لغيره رغز أنفه ، سواء أرضي أم كره وهو كذلك يكسب القلوب من حيث لا يدرى . إنا عظمة الإسلام ! وأين مثلها ؟ .
حك الأضحية والدليل عليها



وقال ربيعة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والليث ، وبعض المالكية إنها واجبـة ، إلا للحـاج بنى

 الأولى عن النذر ، والثانية عن الأضحية ومن المنفية من قال جّب عليه واحدة ، لأنه أراد بذلك الإخبار عها وجب عليه من التضحية .




 الفقيه






 بالبلاغ ، ،


 تُكن من الأضحية ، أو لم يتكن منها .「
 قال الثانفي - رمه اللّا تعاله ـ : في هذا المديث دليل عليل على عدم وجوب الأضحية ، لأنه علقها




. والوتر ، وركعتا الضحى "
وقد صرح الحافظ بأن المـديث ضعيف من جميع طرقـه ، وهنـاك أحاديث كلها لا تقوى . انظر ( نيل الأوطار 1ro/0 ) .




 القبلة بنحرك في الصلاة .
فالجواب : أن المل على الأول أولى ، لأنه حمل اللفظ على فـائـدة جـديـدة ، وعلى الثـاني حل


 والمل على ما قلناه يكون هلاّ على فائدة جديدة ، فكان ألوا ألى .

 وألمق أن إطلاق الملاة والنحر على الموم أولى من التقيـيـد بكمل الصلاة على صلاة العيـد ، أو حل النحر على وضع اليد على النحر في الصلاة ، أو الأضحية المان
 خالصة له ، وأجعل نخرك له ، لا لغيره ، والأمر له عليه الصلاة والسـلام ألمر لألما لأمته .






 . ( $19 \times 1$

r =
الوعيد على ترك الأضحية ، ولا وعيد إلا بترك الواجب .



.
والحق أن تول المهور هو الأقوى ، لـلأدلـة الصـارفـت عن الـوجـوب ولا خـلاف بينهم أنها تجب
بالنذر
1.70

الباب الأول
في حك الضحايا ، ومن المخاطب بها ؟
الختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنـة والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة ، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى . ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الـلاج وغيره ، وقـال أبو حنيفـة : الضحيـة واجبـة على المقيين في الأمصار الموسرين ، ولا تجب على المسافرين ، وخالفـه صاحبا
 حنيفة . وسبب اختلافه شيئان : أحدهما : هل فعله عليـه الصلاة والـي



 والسبب الثـاني : اختـلافـه فـي مفهــوم الأحــاديث الـــواردة في أحكام


 أن الضحيـة ليست بواجبـة ، وتّا أمر عليـه الصلاة والسـلام أبـا بردة بإِـاد أضخيتـه إذ ذبح قِل الصلاة (r) فهم قـوم من ذـلك الـوجـوب ، ومـنذهب ابن
(1) المديث رواه أهدد ، ومسلم . انظر ( منتقي الأخنار ) .
(r) حديث أم سلمة رواه الماعة إلا البخاري ـ ا انظر ( منتقى الأنبار ) .




## عباس أن لا وجوب . قال عكرمة : بعثني ابن عباس بـدرممن أشتري بها لمـا

 وقال : من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس .وروي عن بلال أنه ضحى بديك (1) ، وكل حـد
 التضحية أن لا يأخذ من العشر الأول من شعره وأظفــاره ؟ والــديث بــلـك (r)
=


 والصفات ) .




## الباب الثاني

## في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

وني هــنا البــاب أربـع مســائـل مشهورة : إـــداهــا : في تميز الجنس • والثـانيـة : في تيميز الصفـات . والثـالثـة : في معرفــة السن . والرابعـة : في

المسألة الأولى : ألمع العلمـاء على جواز الضحـايـا من جميع بهمة الأنعـام ،
 الكبـاش ثم البقر ثم الإبل ، بعكس الأمر عنـده في المــدايـا ، وقـد قيل عنـه : الإبل ثُ البقر
(1) الضحايا : الإبل
(1) عند المالكية الأفضل في الضحايا : الكباش ، ' وعند المنفية ، والشافعيـة ، والـنـابلـة : الأفضل الإبل ، \& وابن شُعبان ، وهو قول المهور . فإن الآثار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام كلها تدل عله أنه ضهى بالكبـاث ، ومن ذلـك
 فدل على أن الضحايا : الأنضل فيها الكباث ، ولطيب اللحم أيضأ وألما القيـاس ، فإن الأنضل

 اللحم أيضا . فالشافعي ، والمهور حلما عوم المديث على كل القرب ، وأما مالك فحمله على المدايـا فقـط ، فجمع بين القول والفعل .

 .







 كبشأ ، (r) المديث ، فكان الواجب حل هذا على جيم القرب بالميوان .




 أفضل ، مع أنه قد ثبت أن رسول الله

 التضحية بيقرة الوحش عن سبعة ، والظبي عن واحد .

$$
* \quad * \quad *
$$

(1) رواه البخاري ومسلم عن أنس ، وجابر ، وعائشة .




المسـألـة الثـانيـة : أبجـع العلمـاء على اجتنـاب العَرْجـاء البَيَّنِ عَرَجْهـا في


 ،

 من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق ، والثـاني :



 الإجزاء ولا يتجنب بالملة أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها . وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خـاص أريـد بــه الخصوص ، أو أو الـو






(1) لا تنقي : أي الثي لا مـن في عظامها .



الأجزاء كنـع المنصـوص عليهـا ، وهـو المعروف من مـنهب مـالـك فــك في الكتب
 وبه قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالـا الا والقول الثـالث : أنها لا كتنع الإجــزاء ولا يستحب تجنبها ، وهـو قـول أهـا أهـل
. الظاهر



 أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط ، لا من باب التا التبيه بالمساوي على








أكثّ والمساوي معا على المشهور من مذهب مالك ؟













 الأكتّ ، وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي . وأمـا القرن فبإن مـالكا قـال : ليس ذمـاب جزء منـه عيبـا إلا أن يكون يدمى فبإنـ عنـده من بـاب المرض (r) ، ولا خـلاف فـان في أن المرض البين يـنـع
=







 الأذنين . انظر ( نيل الأوطار 1ro/ 1ro ) .

( اللدابرة ) : بتع الباء : مي القي قطعت أنها منا من جانب .

( (خراء ) : مي التي في أنها خرق مستدير ـ والأُطباء : التي يس ضرعها .
(r) النظر الكانف (r70/ ) (r)

الإجـزاء . وخرج أبـو داود n أن النبي عليــه الصـلاة والسـلام نهى عن أعضب


 الاختلاف راجع إلى ما قدمناه .


 الحدثين لا يكتج به وقوم أيضاً منعوه لـديث عليُ المتقدم .

*     *         * 


قال الشوكاني : فيه دليل على أنها لا جزّى التضحية بأكضب القَّنْ والأذن ، وهو ما ذهب نصف

 النـخ التي لدينا ( أصب ) بالصاد ـ بالصا والصواب بالضاد .


 يدمى ، لم يجز وإلا جاز ، وقال عطـاء ، ومـالـك : إذا ذهبت الأذن كلها لم يجز ، وإلن ذهب








وأما المسألة الثالثة : وهي معرفة السن المثترطة في الضحايـا فبانه أجمعوا









 ولا الجداء . قال أحد : هي التي يبس ضرعها ، ولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمصود من ذهـاب شحمة العين
 معناه وبها قال المسن ، وعطاء والشمبي والنخمي ، ومالـك ، والثـافعي وأبو ثور ، وأصحـاب



 بالبتراء ما فوق القصبة . انظر ( المغني


- ( $11 \varepsilon /$ r
(Y) المهور أجازوا البــنع من الضـأن ، وهو تول مـالـك ، والليث ، والـــافعي ، وأبي عبيـد ، وأيه


 أبو داود ، والنسائي . انظر ( المغني ه/ ،
 عليك فتذبحوا جذعـة من الضـأن " (1) خرجـه مسلم . والعموم هو مـا جـا جـاء في حـديث أبي بردة بن نيـار خرجـه من قولـه عليـه الصلاة والسلام ״ ولا تجزي


 ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه .

وأما من ذهب إلى بناء الـــاص على العـام على مـا هو المشهور عنـد جههور




حزم
 . عن جابر




 تصريح بنع البذع من الضأن بكال .






وأما المسألة الرابعة : وهي عدد ما يجزي من الضحـايـا عن المضحين فإبنم اختلفوا في ذلك ، فقـال مـالك : يجوز أن يـذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع ، وكــلـك
 سبع ، وكذلك البقرة مضحيا أو مهـديـا ، وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا إلا



 على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء .
(1) تجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة ، وهذا تول أكثرُ أهل العلم روي ذلـك عن علي ، وابن



( قال ابن قدامة : ولا بأس أن يـنبح الرجل عن أهل بيته ثـاة واحـدة أو بقرة ، أو بدنة ـ نص

隺





 (r) الديث متفق عليه. وكذلك احتج من قالل بيواز التضحية بالثـاة عن أهل البيت الواحـد بــلـديث الـذي رواه ابن

وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر الوارد في الهدايا ، وذلك أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد ، ولذلـك اتفقوا على منع الاشترالك في الضأن ، وإغا قلنا : إنْ الأصل هو أن لا لا يجزي إلا واحد عن واحد ، لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية
 الذي انبنى عليه القياس المــارض لمـذا الأصل فـا روي عن جـا


 على القياس المبني على هذا الأثر لأنه اعتل لـديث جـي





 سبعة ، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عبـاس
=




 (1) بها اللفظ رواه ملم في صحيحه .

## وغيره » البدنة عن عشرة "(1) .







 والأقارب لقيـاسـه الضحـايـا على المـدايـا في المـديث الـذي احتج بــه : أعني

 الأوطار
قال الشوكاني : وقد ادعى الطحـاوي ، وابين رشـد ، الإجـاع على أن البقرة عن سبعـة ، والبعير














حديث ابن شهاب ، فاختلانهم في هذه المـألة إذآ رجع إلى تعارض الأقيسة في هذا الباب : أعي إما إلـاق الأقارب بالأجـانب ، وإمـا قيـاس الضـانـا
. المدايا
$1 \cdot v 9$
الباب الثالث
في أحكام الذبح
ويتعلق بالذبح الختص بالضحـايـا النظـــر في الوقت والـذبح ، أمـا الوقت فإنه اختلفوا فيه في ثلاثة مواضغ : في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليـالي المتخللـة . له

فأما في ابتـدائـه ، فبإنها اتفقوا على أن الـذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام " من ذبح قبل الصلاة فإنا هي شـاة الـا لـم " (1) وأمره



فيهن ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة .
فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام . وقال أبو حنيفة والثوري : يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام (r) . (1) صح ذلك من حـديث أهي بردة رواه مـلم ، واين حبان . انظر ( صحيـع مسلم بشرح النوري ( $11 \% / \mathrm{r}$









 .

وسبب اختلافهم إختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه جـاء في في بعضهـ ألما " أن النبي عليـه الصلاة والسلام أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيـد الـذبح " ،

 الذبح ومن جعل ذلك موطنا واحـدأ قـال : إنـا يعتبر في إجزاء الـذبح الصلاة

وقـد اختلفت الروايـة في حـديث أبي بردة بن نيـار ، وذلـك أن في بع






 الحطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجـزىه، لأنه لو كان هنـالـك شرط =








 أما قبل ذلك ، فإن النقراء ، والــاكين ، وذري الحاجة منثغلون بالنوم ، والصـلاة : واللّ أعلم.

التبيين



متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى ؟ .
فقال مالك : يتحرون (1) ذبح أقرب الأئة إليهم .
وقال الشــافعي : يتحرون تـدر الصلاة والـطبـة ويـنـبـون (r) ه . وقـال أبو

 في المصلى ، فقـال قوم : يتحرى ذبـهـ بعـد انصرافــه ، وقـال قوم : ليس يجب




والأوزاعي : الأضحى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده (0) .
(1) في نسخة ه دار الكتب الإسلامية ه ( ينحرون ) والصواب ( يتحرون ) بالتاء .





(0) عند الأُمة الثلاثة : أي حنيفت ، ومالـك ، وأهـد ، والثوري ينتهي آخر اليوم الثـاني من أيـام




- وروي عن علي أن آخره آخر أيام التشريق ، وهر مذهب الشانعي وتول عطاه ، والــن ، لأنه

وروي عن جماعة أهن قالوا : الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصـة ،
 هذه الأقاويل مروية عن السلف .

وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : اختلافهم في الأيـام المعلومـات مـا هـا هي



 وإفطار ، فكانت علاً للندر كالْأوليين .
وقال ابن سريرين : لا يُوز إلا في يوم النحر خاهة ، لأْنـا وظيفة عيد ، ، فلا يُوز إلا في يوم









(1) الثرج آية الإسلاملاية ) .
(r) قال القرطبي : ولا خلاف ين العلماء أن الأيام العـدودات في سورة البقرة هي أيـام منى ، وهي أيام التشريق ، وأن هذه الثلاتة الأشاء واتقة عليها ، وهي أيـام رمي الـمـار ، وهي واقـة على



 أما أمر اللهُ سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام العدودات ، فهي الثلاثة التي بعد يوم النحر ، =

دليل الحطاب في هذه الآية لـديث جبير بن مطعم ، وذلك أنه ورد فيه عنـ عليـه الصلاة والسلام أنـه مـال : „



 تحديد أيام الذبح ، والــديث المقصود منـه ذلك قـالل : ييوز الــنـع في اليوم
=


 معلوم غير معدود ، واليومان بعـده معلومـان معـدودان ، واليوم الرابع معـدود ، لا معلوم وهـذا مذهب مالك ، وغيره . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : الأيام المعلومات العشر من أُول يوم من ذي المجة ، وآخرهـا يوم

 لأْنه تعـالى تـال : (








 (1) المديث رواه أهد ، والدارقطني ، وابن حبان في صحيحه ، والبيهقي . انظر ( منتقى الأخبـار


الرابع إذا كان باتفاق من أيام التشريق

 التشريق (1) . وإنا اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين . وأمـا من قــال يوم النحر فقـط فبنـاء على أن المعلومـات هي العشر الأول قال : وإذا كان الإجاع قد انعقد أنه لا يجوز الـذـبح منها إلا في اليوم العـاثر وهي مل الــبح المنصوص عليهـا فواجب أن يكون الـذـبح إغـا هو يوم النحر

فقط (r) في

وأما المسألة الثـالثة : وهي اختلافهم في الليـالي التي تتخلل أيـام النحر ، فذهب مالـك في المشهور عنـه إلى أنـه لا يجوز الـذبح في ليـالي أيـام التشريق

ولا النحر .
وذهب الشـافعي وجـاعـة إلى جواز ذلـك (r) . وسبب اختـلافهم الاشتراك الذي في انم اليوم ، وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قولـ

(1) قد ذكرنا أن مـذا القول حكاه الكرخي عن مُمد بن المسن فِا تقلنـاه عن القرطبي قبل قليل ،
.
(r) قد ذكرنا أن هذا تول ابن سيرين ، وهو تول سعيد بن جبير ، وجابر بـن زيد في أهل الأمصـار فيا نتلناه عن ابن قدامة ، فارجع إليه .
 رواية الأثرم ، وروي عن عطاه ما يدل علي عليه . وعند أهي حنيفة ، والشـانمي ، وأمـد ، أنـ يُيوز ليلآ مع الكرامة وهو اختيـار الصحاب أحـد
 (£) هود آية 70 .
$1 \cdot 10$





لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل .


 وهو تعليق ضـد الـمى بضـد مفهوم الاسم ، وهـنا النوع من أنواع الخطــاب هو
 أن يقول القائل إن الأصل هو الـظر في الـذبح ، وقـد ثبت جوازه بـالنـهـار ، الما فعلى من جوزه بالليل الدليل .

 واختلفوا هل تجوز الضحيـة إن ذكهـا غيره بغير إذنـه ، فقيـل لا تجـوز ، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقآ أو ولدآ أو أجنبيا ، أعني أنـه يجوز إن الم الما صـديقـا أو ولـــأ ، ولم يختلف المـذهب فيا أحسب أنـهـ إن كان أجنبيــا أنهـا لا تجوز (r) .
(r) الـج آية r .

والصواب مع الثهور في هذه المئلة ، وهو أنه يوز اللنبح ليلاً ، ونهارًا ، لا مانع مـن ذلك والقول بالكراهة ليس عليه دليل .

=




## الباب الرابع

## في أحكام لحوم الضنحايا

واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لـم أضحيتـه ويتصـدق لقولـه








 والعلماء متفقون - فيا علمت ـ أنه لا يجوز بيع (1) ل大ها ، واختلفوا في جلـدهـا
(Y) الحـديث رواهالبخـاري ، ومسلم .انظر ( مسلم بشرح النووي






 الغني ، والكافر ، وأن


وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع بـه منهـا (') ، فقـال الملهور : لا يجوز بيعـه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدرام والدنانير : أي بالعروض وقـال عطـاء : يجوز بكل شيء درام ودنـانير وغير ذلـك ، وإنـا فرق أبو
 الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به . وهذا القدر كاف في قواعـه هـد هذا الكتاب والمد لله .

 مذهب الشافعي ، وأحد وأبي حنيفة ، وحىى النووي عن مالك ، والشعبي ، وأبي ثور أن الصدقة أَفْل من الذبح






 وأحد تولي الشافعى . وقال الأحناف ما كثر من الصدقة ، فهو أفضل .






. وأجاز ذلك أبو حنيفة : والشـافعي

 ولأهنا قُرْبَةُ إلى الله تعـالى ، فـلا مـانـع من الصـدقـة بها كلهـا ، فـالأمر لـلاستحبـاب ، وليس

للوجوب .
وييوز الادخـار من اللحوم فوق ثلاث ، وهو قول عامـة أهل العلم لقولـه عليـه الصلاة والسـلام " كنت نهّتي عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث ، فأمكسوا ما بـدا لك « " رواه مسلم . انظر ( مسلم
. بشرح النووي



- (rirla



 واتفقوا على أن حل الأضحيـة في البلـد الـني يقيم فيهـا المضحي ، وفي نقل اللحوم إلى بلـد آخر خلاف كنقل الزكاة .
واختلفوا في جلودها ، وأشعارها ، وأطرافها ، ورأسها ، ولبنها ، وغير ذلك ما ما ينتفع به .



يجوز بيعه بكل شيء .
والحق أن قول الثهـور أولى وأسلم للأدلة الظاهرة .
 ولا خلاف بينهم في أنه لا ييوز أن يعطي الجزار شيئاً من ذلـك على سلـ سبيل الأجرة لقولـه عليـه



الصنائع (
ويجوز دفع ذلك إليه على سبيل المدية . وإن مات ، وترك أضهية ، وعليه دين ، فلا تباع ، وهي لورثـته ، وهو مـنـهب أمــد ، والشـافعي .
= وقال مالك : تباع إن تشاجر الورثة .
ودليل من منع البيع أن المـيت كالحي ، لا يجوز أن يبيعها ، بل يتمع بأكلها ، والورثـة يقومون
مقام مورثّه


واختار أبو الخطاب عدم جواز




انظر( المغني ^/اזד ) .
وأجعوا على جواز إطعام المسـاكين المسلمين منهـا ، واختلفوا في إطعـام أهل الـنمـة ، فجوزّه أبو حنيفة ، وأحد ، والدسن البصري ، وأبو ثور .
 إطعامهم من أضحية التطوع دون الواجبة . والله أعلم . الـم

لا من الناحية الدينية ، ولا فرق بين الصدقة ، والأضحية ، والصدقة جائزة عليهم باتفاق .
واختلفوا فيا إذا ولدت ما حكه ؟ .



 كان يـوم الأضحي فـاذبهـا ، وولــدهـا عن سبعـة . رواه سعيــد بن منصـور . انظر ( المغني
. ( )





=
واحتج الثافعية والحنابلة با يلي :








## بسم الله الرحن الرحم ... وصلى الله على سيدنا همد وآله وصحبه وسلم تسليا

## كتاب الذبائح

## * كتاب الذبائُ

والقول الحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خسة أبواب : الباب الأول :



 الأبواب والأسهل في التعليم أن يجعل بابأ على حدته .

## * نبذة عن الذبالع عند الأمر

الذبايع عند العرب جبل الإسلام :














 الأنعام آية عاء ) .







## : الذبالح عند اليهود والنصاري (r)

حرم اليهود على أنفسهم كثيراً من الميوانات البرية والبحرية ، وقـد حرم الله عليهم جزاء كفرم








 (r) عند البرامة :





 مع الإنسان بأنـه ذو روح ، فلا ييوز للإنسـان الاعتـداء عليـه بــبــهـ ، وحرموا أنفسهم من نعيم اله ، ومن طيبات رزقه .




 بال أيهم ، فلا يلتفت إلى كلامه ، لأنه بــلـك أصبح دخيلآ فيا لا يعنيـه . ولّه تعـالى المثل الأعلى .

## الباب الأول

## في معرفة ععل الذّبْعـ والنَّحْر

والحيوان في اشتراط الـذكاة في أكلـه على قسهين : حيـوان لا يهـل إلا بـذكاة ،







 عنهـا . ففي هـذا البـاب إذآ ست مسـائل أصـول : المـــألة الأولى : في تـأثير
 الثانية : في تأثير الذكاة في الميوان الحرم الأكل . المـــألـة الثـالثــة : في في تـأثير الـذكاة في المريضـة ـ المسـاْلة الرابعـة : في هـل ذكاة المبنين ذكاة أمـه أم لا المسألة الخـامسـة : هل للجراد ذكاة أم لا الذي يأوى في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة أم لا ؟ .

 لا يرجى فيها أن الذكاة عـاملـة فيها ، أعني أنـه إذا غلب الـبا الظن أنها تعيش ، وذلك بأن لا يصاب لها مقتل .

واختلفوا إذا غلب على الظن أنها هـلك من ذلك بإصـابة مقتل أو غيره ،
 الشافعي ، وهو قول الزهري واين عباس ، وقال قوم : لا تعمل الـذكا


 أيضأ في المقاتل قال : فأما المئوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيهـا روايتـان م مشهورتان

وأما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيهـا وإن كن يتخرج فيها الجـواز على وجـه ضعيف . وسبب اختـلـا

 وما أكل الستُعُ على عادة الاستثناء المتصل ، أم هو استثناء منقطع لا تا تأثير لــ في الملة المتقدمة ؟ إذ كان هذا أيضا شـأن الاستثنـاء المنقطع في كلام العرب ، فن قال إنه متصل قال : الذكاة تعمل في هذه الأصناف المُسة .



 حرمت عليم مؤلاء المتدمة : إلا ما ذكيم من الميوان من غير هذا ، ، فانه مباح لم .
 ما ذكيثز ه متصل ، أي إلا با ذكيتم منها .

 غيرما ، فلا يكرم • والماتل عند الـالكية فستة :

وأما من قال الاستثنـاء منقطع فـإنـه تـال : لا تعمل الـذكاة فيهـا . وتـد الحتج من قـال إن الاستثنـاء متصل بـإجـاعهم على أن الـذكاة تعمل في المُجْوّ منها قال : فهذا يدل على أن الاستثناء له تـأثير فيهـا فهو متصل • وتـد احتج
. r =
 ظهور المـئو ، فلا يضر ،
 الملكية ، والأظهر أنه مقتل في الودجين معا ، وغير مقتل في الواحد .







 الصحابة ، وعامة العلاه .







ومعلوم أن القرطبي مالكي المذهب .
 والمِّردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع لا على ما ما قبل ذلك في الا الآية .

 وراجع على المنخنقة ، وما بعدها هو الصواب .

أيضاً من رأى أنه منقطع بأن التحرير لم يتعلق بأعيان هـذه الأصنـاف المـــــة

 الميتة ، وكذلك لـم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها الأسباب سوى التي تُوت من تلقاء نفسها ، وهي التي تسمى ميتة أكثِّ ذلك في
 بأعيان هذه وهي حية ، وإنـا علق بها بعـد الموت ، لأن لـم الـميوان كحرم في في حال الحياة بـدليل اشتراط الـذكاة فيهـا ، وبـدليل قولـه عليـه الصلاة والسلام






 أن يقال :





 وغيره عليه خارجة بن مصعب . وأخرجه ابن عدي في اليا الكالمل ، وأيو نعي في الملية وأخرجـه
 الظر ( نيل الأوطار 170/ ) .

إن عوم التحرير يككن أن يفهم منه تناول أعيـان هـذه المـسـة بعـد الموت وقبله كالـال في المنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة ، فيكون الاستثناء على هــا


 أن الاستثناء منقطع وأنه إغا جاز تـأثير الـذكاة في المرجوّةٍ بـالإلجـاع ، وقـاس المشكوكة على المرجوّة .
 الموقوذة بـالقيـاس ، وذلـك أن الـذكاة إنـا يجب أن تعمل في حين يقطع أنهـا سبب الموت .

فأما إذا شك هل كل كان موجب الموت الذكاة أو الوقــذ أو النطح أو سـائرهــا فلا ييب أن تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل . ولـه أن يقول إن إن المنفوذة المــاتل في حك الميتـة والـذكاة من شرطهـا أن ترفـع الميـاة الــابتـة لا المياة الذامبة .


المـألة الثانية : وأما هل تعمل الذكاة في الميوانـات الهرمـات الأكل حتى
 تعمل في السباع وغيرها ما عدا المنزير ، وبه قـال أبو حنيفـة إلا أنـه اختلف
 الأطعمة والأشربة
وقال الشـافعي : الـذكاة تعمل في كل حيوان مرم الأكل فيجوز ييع جميع

أجزائه والانتفاع با ما عدا اللحم (1) . وسبب الملاف هل جميع أجزاء الحيوان


 لأن الأصل أنها تعمل في جيم الأجزاء ، فإذا ارتفع بالـدليل الحرم للّحم علهـا في اللحم بقي علها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه .

المسألة الثالثة : واختلفوا في تأثير الذكاة في البهية التي أثرفت على الموت
 فـالمهور على أن الـذكاة تعمل فيهـا وهو المشهور عن مـالـك . وروي عنـه أن







 يطهر جلده . واختلف أصحـابه في طهـارة لمـه ، واتفقوا أنـه لا يــل ألكـه ، انظر ( الجهـوع . (rیะ/)
وحكي عن مالك طهارة الجلد بالذكاة . وقال ابن الصباغ : إلا جلد المنزير ، فبان أبـا حنيفة ، ومالك وافقا على نجاسته ( المصدر السابق ) .


 والفضة للرجال والنساه . وبها يتبين أن ما تقله المؤلف عن الشافعي ليس صحيخاً .

## $11 \cdot r$

الذكاة لا تعمل فيها (1) . وسبب الـلاف معـارضـة القيـاس للاثر . فــمـا الأثرنهو

 البخاري ومسلم (r)
وأما القياس فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنـا تفعل في الحمي وهـنه في حـي الميت وكل من أجاز ذبها فإنه اتفقوا على أنه المه لا تعمل الذكا الذكاة فيها إلا إذا كا كان



 اختـاره هـمـد بن المواز ، وبعضهم شرط مـع هــه التنفس ، وهـو مـذهب ابن

المسـألـة الرابعة : واختلفوا مـل تعمـل ذكاة الأم في جنينهـا أم ليس تعمل فيه ؟ وإنا هو ميتة ، أعني إذا خرج منها بعد ذبح الأم ، فذهب جمهور
(1) اتفقوا على أن المريضة التي لم تشرف على الموت ، إذا ذكيت ، نهي حـلال . واختلفوا في ذكاة


 ص1919 ) لابن جزّي من المالكية

 (أمة ) أم

العلماء إلى أن ذكاء الأم ذكاة لـبينها ، وبه قال مـالـك والشـافعي ، وقـالن أبو حنيفة : إن خرج حيا ذبح وأكل ، وإن خرج ميتا فهو ميتة .
والذين قـلوا : إن ذكاة الأم ذكاة لـه بعضهم اشترط في ذلـك تــام خلقـــه ونبـات شعره ، وبـه قــال مــالــك ، وبعضهم لم يشترط ذلــك ، وبــه قــال الشافعي (1)

> (1) الجنين في بطن أمه له أربية أحوال :










 وفيه ضعن .

 واحتجوا با يلي :
 (ب) - القياس على ما لو خرج حيّا ، ثم ات ما
=




كذهبك ، وكقول الشاعر : بــوى أنْ عَظْمَ اللــــــاق منــــك دقيـق


أي عيناك كعينها ، وجيدك كجيدها .



الجنين ، إذا خرج حيّا .
 (د) - إن الذكاة التي اعترف بها الشـارع المكيم ذكاتـان : ذكاة المقـدور عليـه في الملق واللبـة ، وذكاة غير المقدور عليه حيث يصيبه الـلاح ويغزق وهــا قـد خرج عن النوعين ، فلم يبق بعـد ذلك إلا الميتة . (هـ) ـ الأحاديث التي اختج بها الجهور كلها واهية السند ، فلا يككن أن تعارض الآية الكريعة ،

ولا يجوز تخصيصها بخبر الواحد واهي النسند .



 فالجواب عند المنفية عن ذلك من وجهين : أحدها : أنه جائز أن يسمى بعد الانفصال جني

 أمة ، فسطاه جنينا بعد الإلقاء .


 شُئتم فكلوه ، فإن ذكاته ذكاة أمه ه .
=





وتد أجاب الجهور عن أدلة الحنفية با يلي : (أ) - إن الآيـة الكريمَ
 . بصراحتها (ب) ـ أما القياس الذي احتج به المنفية ، نهو فاسد الاعتبار لمصادمته النص الوارد بخلانـه، ثم



 بالنصب لغرضهم ، وهو استئناف ذكاة المنين إذا خرج حيُّا والعفوظ عن أئة هذا الشأن في تقييد هذا الحديث الرفع فيها . انتهى قول المذرى .



 قال الخطابي رحه الله تعالى : ״ وهذه الرواية تبطل تأويلهم ، وتدحضه ، وفي إسناده جبالـد بن








وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حـديث أبي سعيـد






 . يرض سند المديث




 القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عر وعن جهاعة من من الصحابة

 وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى تــال : قــال رسـول اللة

(1) رواه أحد ، والترهذي ، وابن ماجة
 طرقه . وقد رواه أحد من طريق ليس فيها ضمف . انظر ( منتقى الأخبـار مع نيل الأوطـار

والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قِبَل أنه جزء منها ، وإذا كان ذلـك كـذلـك ، فـلا معنى لاشتراط الحيـاة فيـه ، فيضعف أن يخصص العمـوم الوارد في ذلك ، بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك . المسـألـة الحـامسـة : واختلفوا في الجراد ، فقـال مـالـك : لا يؤكل من غير ذكاة ، وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . -وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل ميتته ، وبه قـال مطرف ، وذكاة مـا ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد (1) . وسبب اختلافهم في ميتـة الجراد هو هل
 سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت (r) أو حيوان بري
(1) حكى النووي الإجاع على حله دون تذكية .



 البــاعة إلا ابن ماجة وتُمتي الجراد جرادأ ، لأنه يجرد ما ينظل عليـه ، أو لأنـه أجرد ( أي أملس ) ويطلق على الـذكر والأنیى ، والواحدة منه جرادة ، لانه




 النهي الوارد في تعذيب الحيوان بالنار . . لا معنى لهذا فإن الجراد معروف أنه حيوان بري ، ليس له علاقة بالبحر (r)

المسألة النـادسة : واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يكتـاج إلى
 آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منها غالبا (1) .
(1) مـذهب أحمـد كل مـا يعيش في البر من دواب البحر لا يكل إلا بـذكاة كطير الماء والسلحفـاة ،
 ومذهب الشافعي أن الصحيح المعتد الذي صححـه النوري أن جميع مــا في البحر تحل ميتـه إلا الضفد




1111
الباب الثاني
(1)

وفي قواعد هذا الباب مسألتان : المــألـة الأولى : في أنواع الـذكاة الختصـة بصنف صنف من بهية الأنعام • الثانية : في صفة الذكاة .
المسألة الأولى : واتفقوا على أن الذكاة في بهمة الأنعـام نحر وذبح ، وأن من
 الذبح والنحر • واختلفوا هل يبوز النحر في الغنم والطير ، والـذبح في الإبل ؟
 وذلك في غير موضع الضرورة : وقال قوم : يجوز جميع ذلـك من غير كراهــة ، وبه قال الثافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء .
 ابن بكير بين الغنم والإبل فقـال : يـؤكل البعير ولا تـؤكل الثــاة بـالنحر النحر ، ولم




التذكية في اللفة : التطييب ، ومنـه رائحـة ذكيـة ، وسميت الـذكاة ذكاة ، لأنبا تطيب رائحـة الذيحة وقال النوري : معنى الذكاة في اللغة التتيم ، ذكاة الشاة : ذبحها التام المبيح ، ومنـه فلان ذكي أي تام الفهم






(r)

## * * *

المسألة الثانية : وأما صفة الذكاة فبإنه اتفقوا على أن الــنّْح الـنـي يُقْطَعُ فيـه الودجـان والمريء والـلقوم مبيح للأكل . واختلفوا من ذلـك فـك في مواضع :
 منهـا قطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من شرط القطع أن لا تا تقع البوزة إلى جهـة
 وهل إنْ تـادى في قطع هـذه حتى قطع النخـاع جـاز ذلـك ألـ لا شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا ؟ فهذه ست مسائل في عدد
=

انظر ( منتقى الأخبار 109/^ ) .
, ( سميت بذلك لأنا تقطع مدى الحيوان : أي عره . انظر ( نيل الأوطار ^/•17 ) . .

 جاءة . ( ججريد أساه الصحابة ) .
 ثلاثاًا وستين بدنة بيده ه .
 وأما الغن ، فقد ثبت ذبها كذلك في الصحيحين من حديث أنس في الأضحية . وتعدم ذلك . (r) البقرة آية
lir
المقطوع وني مقداره وفي موضعه وفي ناية القطع وفي جهته ـ أعني من تـدام أو خلف - وفي صفته .

أُما المــانْلـة الأولى والثـانيـة : فإن المشهور عن مـالـك في ذلـك هو قطع الودجين والحلقوم وأنه لا يـــزئ أُقل من ذلك : وقيل عنه بل الأربيعة ، وقيل






(1) اتقق الأئت على أن كال التذكية في المذبوح ، هو تطع الملتوم ( رهو جرى النفس ) وتطع



 وقال الالكية : يعرف النبح بأنه تطع الملقوم والودجين من المثدم فلو قطع اُحـد الودجني ، ولم يتطع الآخر لم تحل النيبحة .
. وتال الشانمية : الذكاة الثرعية مي تطع الملقوم والمرى جريهيا وتـل المنـابلة : وتنحقق الـذكاة الثشرعية بتطع الملقوم والمريء ( الفتـه على المذاهب الأريمة - ( rr• - rro/ فعند الشانية والمنابلة أن المتصود زهوق الروح ويتطع المريء والملقوم يحصل ذلك ، واليوان . الا يعيش بعد تطمها



$\qquad$
= رضي الله عنه قال :

 بالــديث " مـا أْهر الـدم وذكر اسم الله عليـه فكل " ( رواه المـاعــة ـ انظر مسلم بشرح النوري
. (irr/r
فالمديث لم يتعرض لقطع الودجين ، وإغا قـال » مـا أنه الـدم " ، وفسروا ذلكك بقطع الحلقوم والمريء ( انظر المددّة ص• اع ) ه





 واتفقوا كـذلك على أن المريضة التي لم تشرف على المـوت إذا ذكيت فهي حـلال ، واختلفـوا في ذكاة البهية التيأشرفت على الموت من شدة المرض :


الثانية أنا لا تعمل فيها ، وسبب الحلاف ملان معارضة الأثر للقياس :

 نيل الأوطار $10 \mathrm{l} / \mathrm{l}$ ) .
وأما القياس فلأن المعلوم من الذكاة أنها تعمل في الحي ، وهذه في حك الما الميت .
 الحياة ، واختلفوا فيا هو الدليل الميتد في ذلك ه




= أن تكون فيها حياة مستقرة أول النبح ، والدليل عليه : - 1 ـ الحركة الثديدة بعد النبا
 والصحيح أنه تكغيالحركة الثديدة ، فإن شك في استقرار المياة لفـــد الملامـات حرم أكلهـا ،





 والجموع وجاء في إعانة الطالبين : \# واعلم أنه يوجد في عباراتهم حيـاة مستقرة وحيـاة مستمرة ، وحركــة





 للات في الحال ، والأول هو المشهور ( إعانة الطالبين ب/rعז re ) .

وعند الماكية :




 الدوقي r
وقد اتفقوا على اشتراط أن يكون اللذبح بحدد ، والأصل في الآلَة السكين ( سميت سكينـا لأنها تسكن الميـاة ، والحرارة النـاشئـة عنهـا ؛ وتسمى مـديـة لقطعهـا مـدة الليـــاة ( تليـوبي وعميرة
 أحدها : يقتضي إنار الدم فقط ، والآخر يقتضي قطع الأودا






 عليه الصـلاة والسـلام : » مــا فرى الأوداج " البعض لا الكـل ، إذ كانـ لا لام التعريف في كلام العرب قد تـدل على البعض ، وأمـا من اشترط قطع الملقوم




 على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطا في الصحة .

=

 .




## وألما المسألة الثـالثة : في موضع القطع وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها

 لا تؤكل ، وقال أثهب وابن عبد المك وابن وهب : تؤكل .
وسبب الملاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟

الملقوم سلياً ، ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق البوزة جاز (1)

وأما المسألة الرابعة : وهي إن قطع أعضاء الذكاة من ناحيـة العنق ، فإن

 ابن عمر وعليّ وعران بن المصين (ף) . وسبب اختـلافهم هـل تعمـل الـذكاة في



 تصل السكين إلى الملقوم ، والمريء وفيه حياة مستقرة .



 وهنا مسئلة يجب ألا تفوتنا ، وهي إذا ذبكا منا من القفا ، نا حكا حكها ؟


 حلت ، وإلا فلا ، ويمتبر ذلك بالحركة القوية ، وهو مذهب الثافعي . قال ابن مدامة : وهـذا

المنفوذة المتـاتـل أم لا تعمـل ؟ وذلـك أن القـاطـع لأعضـاء الـذكاة من القفـا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد النخاع وهو مقتل من المـــاتل ، فترد الـذكاة على حيوان قد أصيب مقتله ، وقد تقدم سبب الـلاف في هذه المسألة .

وأما المسألة المامسة : وهي أن يتادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع ،

 الماجشون : لا تؤكل إن قطعها متعمدآ دون جهل ، وتؤكل إن تطعها ساهيا أو

جاهلا (1) .

= ولو ضرب غنتها بالـيف ، فأطار رانها حـلت بذلك ، نص عليه أهد .

حنيفة ، والثوري .

وقال أبو بكر من المنابلة : لأي عبد الله أهد بن حنبل نيها تولان ، والصحيح أنها مباهـة . انظر (المفي A/A (1) )
 في العدو .
قال النوري : مذهبنا آن النخع ( وهو أن يمجل الذابح ، فيلغ بـالـنـع إلى النخـاع ) أن مذا





وأما المسألة السادسة : وهي هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحـد
 الذبح ثم أعادها ، وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز • واختلفوا إذا أعـاد يده بفور ذلك بالقرب ، فقال ابن حبيب : إنْ ألعاد يده بالفور أكلت ، وتـال الـال




 اعتقاد ظنه يقينأ وهذا مبني على أن من شرط الذكا
 العودة ، لأنا بزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل (r) .
(1) في نسخة » دار الكتب الإسلامية ه ( الاختيار ) والصواب ( الاختبار ) بالباء .


 وقال آخر : لو عكس ، لكان أصوب ، ورجع جواز آكلا اللخمي ، وأبو القاسم بن رييع . انظر


## الباب الثالث

## فيا تكون به الذكاة


 والعظم ، فن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر ، والـنـين منعوهـا بـالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكـونـا منو منوعين أو لا يكـونـا
 ومنهم من قال : إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير منوعـة ، ولا ولا خلاف في في
 على الأقاويل الثلاثة ، أعغي بالمنع مطلقاً والفرق فيها بين الانفصال والاتصـال وبالكراهية لا بالمنع (1) .
وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم النهي الـوارد في قـولـه عليـه الصـلاة
 لاقو العـدو غـدأ وليس معنـا مُـديت فنــنـبح بـالقصب ؟






 ولا يذى بطظم القرد . وعن أمد : لا يذي بِظم ، ولا طفر ، وقال النخعي : لا يذك بالعظم



أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبـأ ، ومنهم من فهم من ذلـك أنـه شرع غير معلل ، والـذين فهموا منـه أنـه شرع غير مير معلل : منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتـي











 شفرته وليح ذييحته ، خرجه مسلم (1) . * * *
(1) رواه أهد ، وسـلم ، والنسائي ، واين ماجة انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ^/ •7 ) .
lirr
الباب الرابع
في شروط الذكاة
وفي هــا البـاب ثـلاث مسـائـل : المــألـة الاؤلى : في اشتراط التسميـة .
الثانية : في اشتراط استقبال القبلة (1) . الثالثة : في اشتراط النية .
المسألة الأولى : واختلفوا في حك التسيمية على الــبيحـة على ثلاثـة أقوال :

 هر والشعبي وابن سيرين ، وبالقول الثاني : قال مالك وأبو حنيفة والثي والثوري ، وري


 وأما السنة المعارضة لهذه الآية فا رواه مالك عن هـا هـا
 بلح|ن ولا نـدري أستموا الله عليها أم لا ؟ فقـال رسـول الله
 هذا الحديث كان في أول الإسلام ـ ولم ير ذلك الشـا ظاهره أنه كان بالمدينة وآية التسية مكية ، فذهب الثام الشافع المُع بأن حل الأمر بالتسمية على الندب .
(1) في نسخة ه دار الفكر ه ( في اشتراط البسملة ) والصواب ما أُبتناه .
. الأنعام آية (r)


وأما من اشترط الذكر في الوجوب فصيرآ إلى قولـه عليـه الصلاة والسلام :
" رفع عن أْمتي الخطّأ والنسيان وما استُكْرهوا عليه "!(1) .
(1) تقدم تخريج المديث .

ذكر امم اله على الذبيـة
 شرط لـل الذيححة ) أو هي مستحبة ( أي ليست شرطاً لـل الذبيحة ) ؟ ؟ . للعلماء في ذلك خسـة أقوال : ا ـ التول الأول : قول البهور ، ومنهم أبو خنيفة ، ومالك ، وأحد ، والثوري والمسن بن صالح بالح



من الآية الكرية :
أولا ـ أن مطلق النهي اللتحري في أله حق العمل .







الصنائع







 بقربة ، فهذا أيضا يجزئه ، أو يقول : لا أسمي وأي قدر للتسمية ، فهـذا متهـاون فـاست لا لا تؤكل
liro
$\qquad$
. ذيحته ( انظر القرطبي V7/v ) ( )







 فإنه يشير بيده إلى اللشاء .
r ـ القول الثاني :
قول الثافعي وأصحابه رحمه الله تعـالى وهو أن التسميـة مستحبـة ، وليست واجبـة ( أي ليست

 واحتجوا با يلي :








 والمعروف غنهم أنهم لا يسمون على الذيبيحة . (جـ) واحتجوا كذلك بالمديث المروي عن عـائشـة رضي الله عنهـا دأهنم قـالوا يـارسول الله إن


=




 في أنهم سموا أو لا .





 وقد أُجاب المهور عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنهُ أُعِلْ بالإرسال ، فلا

 وقت الحاجة إلى البيان .





 في اللغة الشق والفتح وقد وجدا ( المهوع




سبل السلام ^r/\& وشرح مسلم للنووي
=




 عليها ، فإن عطفت على الطلبية ، وَزَد عليه ما أورد على غيره ، وإن لم تكن الوالـ الواو حاليـة بطل ماه

 r r التول الثالث : r


 رقد أجاب المهور عن ذلك بأمور :
 وأما الآية ، فلا تتناول متروك التسمية لأمرين :
 لا يكون فسقا ، لأن المسألة إجتهادية ، وفيها اختلاف بين الصحـابـة فعلم من ذلك أن المقصود به متروك التسية عماً .










=





- ( YVA) - rVA./ح

ا
إن تركها عامدأ ، كره أكلها ، قاله القاضي أبو المسين والشيخ أبو بكر من علماء المالكية .
ه ـ القول التامس :

الطبري انظر ( تفسير القرطبي Vo/V ) هو الي
هذه أقوال العلماء في التسمية :
 عند الأئة الثلاثة : أبي حنيفة ، ومالك ، وأحد ـ رحهم الله تعالى ـ ـ أن مسـألـة الـذكاة مســألـة تعبدية ، وهذا ما قرره القرطبي في تفسيره ، القي
 ولكن ما هو الراجح هل الوجوب ، أو الاستحباب ؟ .

 أولا : لأن الله تمـالى قـد أمر بـذلك بنص القرآن الكريم ، وكذلـك الأهــاديث التي ثبتت في الذبح ، والصيد .
 ويشكر له سبحانه الذي سخر له مـذا الحيوان ، وجعله تحت سيطرته ، وأتـدره عليه ، فبانـه بتلك التسية يستبيح ألك هذه النعمة .



 فالفتار من الأقوال هو تُول اللقرطبي ومـو إذا تركها مستهترآ فبانـا تحرم ، وهـو تـول أشهب
=
الذي يبدو - والله أعلم - من النصوص أها تحرم عليه هور بـاللات ، ولا تحرم على غيره لأمرين :


وكلوا ه .

كـنيـا : إن الله تـد أمر بعفـط الأموال ، وليس من الـفـظ أن ترمى نعمـة من نعم الله تعـاله ، لا يستفاد من لمها بسبب شخص قد قصر ، وأساء . وهناك شيء آخر مهم ، وهو أن ما يوجد في أسواق المسلمين هل نستطيع الجزم بان الجزارين قد سموا عليه أُو لا ؟ إننا في المقيقة لا نستطيع الجزم بذلك، لأن عالمـة الجزارين - وخـاصـة في زمـانــا هــا الــنـي ضعف فيه الدين - لا يتمون بذلك ، ولا يعتنون وإن وجـد من بينهم من يسمي ، فلا يتجـاوز

- و

ولكن ما الحى إذا علمنا أن الجزارين لا يسمون ؟

 لأن ذلك من الصعوبة بكان ، وفيه حرج ومشقة ، والله سبحـانـه قـد رفع المشقـة ، واللـرج عن هذه الأمة .



الأوطار هذا بالنسبة للمسلم ، أما بالنسبة للكتابي فسوف يأتي في بابـه إن شـاء الله تعالى ؛ وكــلـك غير الكتابي :







جاء في إعانة الطالبين : ولا يقال إن الرحمن الرحيم لا يناسب الذبح لأن فيه تعذيب الـبوان ،
$\qquad$
= فالجواب عن ذلك أن تحليل ذلك لنا غاية في الرحة بنا ، ومشرعية ذلك في الميوان رحة له ،


 وأما الصلاة والسلام على النبي




 ذييحته لا تحل ، لوجود الشرك مع الله تعالى ، فلو قال ه بسم الله وبسم فلان « فإن ذيبحتـه في

حك الميتة .



الطالبين






المسألة الثانية : وأما استقبال القبلة بـالـذييحـة (1) ، فبإن قومـا استحبوا


 شيء يصلح أن يكون أهلاً تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الـذي لا يستــد إلى أصل غصوص عنـد من أجـازه ، أو أوـيـاس شبه بعيد وذلك أن القبلة هي جهة معظمة وهـــي عـلا عبـادة ، فوجب أن يشترط
 الصلاة ، وقياس الذبح على الصلاة بعيد ، وكذلك قياسـه على استقبـال القبلة . بالميت




 ( بدائع الصنائع // • / YN ) وانظر كابنا ( النبائع في الشريعة الإلـلامية ) .

المسألة الدالثة : وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب 'بوجوب ذلك ، ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت الما خلافآ في ذلك ، ويشبه أن يكون

 لم يوجبها قال : فعل معقول يمصل عنه فوات النفس الـنـي هو المقصود منـه ،

(1) قال أهد الدردير : ووجب وجبوب شرط في كل نوع من أنواع الذكاة ( نيتها ) أي تصدها ، ولو


 منهب مالك .

IITH
الباب الخامس
فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز
والمـذكـور في الشرع ثــلاتــة أصنـاف : صنف اتفـق على جـواز تـذكيتـه ، وصنفـ اتفق على منع ذكاته ، وصنف اختلف فيه ، فـأمـا الصنف الـذي اتـف على ذكاته فن جمع خمسـة شروط : الإسلام والـذكوريـة والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة . وأما الذي اتفق على منع تـذكيتـه فـالمشركون عبـدة الأضنـام








تحرم عليهم في.التوراة ولا حرموها على أنفسهمأنه يجوزمنها ما عدا الشحم . واختلفوا في مقابلات هذه الشروط ، أعني إذا ذبجوا لمسلم باستنابته أو كانوا





إلمية ، وكذلك اختلفوا في الشحوم
(1) اللأئدة آية. .
(r) الالّدة آية ه ه
(r) الأنعام آية 157 .

فأما إذا ذبكوا باستنـابـة مسلم فقيل في المذهب عن مـالـك يجوز (1) وقيل لا ييوز (r) . وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذيـيحـة على الشروط الإسلامية في ذلك أم لا قال : لا تحل ذيحة الكتابي لمسلم ، لأنه لا يصح منه وجود هذه النية . ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عوم الكتـاب : أعني قولـه تعـالى :
 نية المستنيب تجزي ، وهو أصل قول ابن وهب . * * *

وألما المسألة الثـانيـة : وهي ذبـائح نصـارى بني تغلب والمرتـدين ، فإن

 وهو مروي عن علي رضي الله عنه (r) . وسبب الملاف هل يتنـاول العربَ المتنصرين اسمُ الـذين أوتوا الكتـاب عـا يتناول ذلك الأمم الختصة بالكتاب وم بنو إسرائيل والروم ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في نسخة ه دار الكتب الإسلامية " (اعن مالك ، وقيل ) والصواب ما أثبتّاه . } \\
& \text { (1) انظر ( قوانين الأحكم الثرعية ص.،19 ) لمذهب مالك . }
\end{aligned}
$$






وأما المرتد فإن المهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وتـال إسحــاق : ذييحتـه
 اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟ .

 الوقت خلافاً (r) ، ويتطرق إليه الاحتال بأن يقـال إن الأصل هو أن أن لا يؤكل


 النظر ( الجموع 9/ آ 11 ) ه





 رتال أبو نور : إذا سموا الله تعـالى فكل ، وإن لم يسـوه ، فلا تـألى ، وحكي مثله عن علي ، وابن عر ، وعائة .



 النطر ( الجهوع






من تذكيتهم إلا مـا كان على شروط الإسلام ، فـإذا قيل على هـذا إن التسميـة من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحمه بالشك في ذلك .

 وهو الشافعي

وسبب اختلافهم تعارض عومي الكتاب في هذا البـاب ، وذلـك أن قولــ










 أشهب . وأصل الاختلاف معارضة عوم الآية لاشتراط نية الذكا تحليل الذييحة بالتذكية ، فن قال ذلك شرط في التذكية قـال : لا تَورز هــذه الذبائح لأغم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية ، ومن قال ليس بشرط فيها وتس
.
بعموم الآية المللة قال : تجوز هذه الذبائح (1) .

وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم ، ولم يخالف في


 العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذييحة بالـذكاة ، وهو هل تتبعض التـذكيـة أو
 قال : يؤكل الشحم .
















 .

الشرائع ، فيجب أن لا يُراعي اعتقادم في ذلك ، ولا يشترط أيضًا أن يكون اعتقادم ني تحليل الذبائع اعتقاد المسلــين ولا اعتقاد شريعتهم لأنـه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه ، لكون اعتقـاد شريعتهم في ذلـك





 الكتاب ، غير آكلي ذبالتحهم ، وناكحي نسائهم ، وتـال مـالـك : المراد بقوله سنوا هr ســة أهل الكتاب في الجزية ولم يقل أحد بحل ذبائعهم إلا أبا ثور ، وإبرامي بن خالد ، وهو مـنهب الظــامريـة ، وحجتهم








 اللسلمن يؤيده .



 وهذا ثئ اختصه الله بعله ، وهو علام الغيوب ، فلا يـأمر بالمر ، ولا ينهى عن شيه إلا وهن وراه ذلك سر ، وحكة .

## 11 1\%

 أباح للمسلمين التزوج من نسائهم






 بأوامر ، ونواه ، وشروط ، وأحكام لما يأكلون ويذبكا









ولا خلاف بين العلاء في إباحة طعام أهل الكتاب إذا تقيدوا بطر يقة المسلمن في الذبح ، ولكن
 فثروط حل الذييحة عند المسلمين ما يلي :



(د) واختلفوا في شرط رابع هو وجوب التسمية عند الذبح .
لنناقش هذه الشروط :

= الميتة ، أو الدم ..

للاذا ؟
لأن ذلك عحرم في شرعنا ، وهذا ياجهاع المسلمن .















 الدسوق على الشرح الكبير 1/1-1 ) .
 والملقوم ، والودجين ، بالشروط التي مرت في النصل الأول .

## 

 مقارنة بين اللبح ( الطريقة الإسلامية ) وبين الطريقة الغربية : 1 ـ ـ طريقة النبح ( الطريقة الإسلامية ) إنسانية وصحية الـالئ الروماني » قسطنطين ه للعقيدة المسيحية ( طريقة نبي الله عيسى عليه السلام ) الي كاني

$\qquad$
r = الماعي ، فإن الذبع في الإسلام معروف بوضوح كطريقة شرعها الله ، ذات رخص ، وقواعـد ،

ونظم .
ع ـ الذبع هو طريقة لإدمـاء الـيوان ، أقل ألما ، ويشبـه تــامـا إدمـاء المتبرع بـالـدم ، بعكس
غيره ، فإن الحيوان يدمى حتى الموت .




 ويف نفس الوقت طريقة إنسانية . أما ما يسمى بـأدوات القتل غير المؤلـة ، فهي بجرد أشكال آليـة للتـدويخ ، أدخلت لضان المان عـد

 وبالنسبة لنا ليست المسألة جرد الإمساك بسكين ، ولكن المسألة الأعمق هي الاعتقاد في صفـات الله الرحي وأدوات القتل الآلية ، المسلة بأدوات القتل الإنسانية ، هي جرد أشكال متطورة لمفقـدات الوعي
 ( أو يدوخه ) بنفس طريقة المطرةة ، الماضي









 $=$ الذين لا يتماطون الدم من ناحية ، ومن ناحية أخرى أولــك الـذين يتمـاطونـه متـأثرون بقيم
= الآخررن الذين يتعاطون الدم ر الا إن دارسي علم وظائف الأعضاه ( الفسيولوجي ) يقدرون أن الـذبع يــد


 وفي ذلك المين يكن أن يكون الـيوان ميتأ ( توفت قلبه بسبب الصـدمـة ) ولا يكون جـدوى
من نزيغ حينـذ .

والتدويخ تمد يكون أكثر رفقا من طرق القتل الباعي القي وجدت في الماضي في الغرب ، لكنــ

 وقت للنزيف ، فإن التدويخ قبل النزيغ له عيب هو أن يكدث صدمـة عصبية ، وهي حـالـة

> يغادر فيها الدم الدورة .

طرق الذبع.( القتل ) في أوربا : الغم

 مواضع اتصال فقرات العمود الفقري بغرض تطـع النخـاع الشـويكي ، لكي تــوتف الآختـلاجـات ( الانتفاضات ) بـرعة ، وتسمع بإعداد النيبحة للطمام .

## المبهل







ضفط المواه على الرئتين ولا يتبع ذلك علية نزيف .

> الثيان :

بعكس الميوانات الصغيرة القي كانت تذبع بدون تـدويخ ، فـإن الليوانـات الكبيرة كالثور كانت


## NET

= المونات ( مغتدات الوعب ) الآلّي : المسد :
 البلطة ، وهو ارتجاج متبوع فوراً للضفط .
والآرجّاج الناتج عن المسدس لا يختلف عن الارجّاج النـاتج عن البلطـة لأنـه في كتا الـا الــالتين ينتج من ارتجاج المخ ، والميزة الوحيدة التي للمسدس هي سرعة هله ، والتي با يكون قتل عـد أكبر من الليوانات .
وبالنسبة للحيوان ، فإن الضربة على الرأس بالبلطة هي نفس الأُم الناتج عن الطلقة ، ولـلـلـك

بعد حوالي إحدى عشّرة سنة من التجريب باللسدسات ، استبدل بالتـدويخ الكهربائي في سنـة . Mrr

التدوين الكهربالي :
 نزيف ) بأدنى حد من التأخير ، والتدويخ الكهربائي يسرع في بدايـة التمفن في اللحم ، ويؤثر الـئر


الداغاركية ، مطالبين بوقف قانون التدويخ



 اللحم الناتج عن اختلاجات ( التفاضات ) الصـدمـة ، يجعل من المستحيل التفريق بينـه ، ويين النزيف المتسبب عن المرض




 الـيوان مشلولاً ، وشاعرأ تاماً بالألم .

و = - من الـيوان المنبوح التدويخ والإدماء :
.






العملية ، فإن الحيوانات „ لا زالت تدوخ " .

ولا يكن تطبيق التقدم في التخدير على الحيوان بشكلها اللالي ، ولا توجد أي رغبا والية في تطبيقها
 يكون لدعه اعتراض على تخدير الحيوانات قبل الإدماء .


 Slaying animals for food the islamic way Dr. Ghulam Mustafa Khan)












$\qquad$
=








ـ الـنابلة ) .
فا نقل عن الإمام أحد وغيره ينطبق تماماً عى آلة الذبح التي تقطع العنق مرة واحدة والمدة .




 لم تؤكل ( القرطبي وجاء في فتح القدير : فإن ذبح الشــاة من قفـاهـا ، فبقيت حيـة حقى قطع العروق حل ( فتح
 فالذي نأخذه من أقوال العلماه ، ومنهم الشافعية ، والحنفية ، وإلحنابلة أن الـذبح بهـذه الطريقـة
 رابعا : ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة :
 أنه يشترطون التسمية غلى الذييحـة ، وأن الشـافعي لا يشترطها ، فإذا قلنـا بقول المهور بـان الما

التسمية واجبة على المسلم ، وأنه متعبد بذلك ، فهل نوجبها على الكتابي ؟ ؟ الوا لننظر إلى آراء العلماء في ذلك :
فعند الشافمية تحل ذييحة أهل الكتاب ، سواء ذكروا الما الم الله على النبيحة أم ملم يـذكروا ، لأهن











ما يستفاد من المديث :






 ( المديث في الصحيحين ) ه





 يلزمها بفرائض الإسلام ، وواجباته كالصلاة والصيـام ، والزكاة ، مثلاً ، كَا يلزم زوجته المسلمـة بذلك كله ؟


 والتابعين ، لذلك أباح الله ذبائحمّ •

أما اليوم ، فإنه لا يذكرون الم الله تعالى ، وذلك مشاهد ملوس . فالمواب :



 وفزقه الثلاثة اليعقوية ، والنسطوريـة واللمكانيـة تمتــد ذلـلك ( انظر الفِمتل في الملل والأمواء

وفي ذلك يقول سبحانه : (


 فإن الموكد في أهل الكتاب عدم ذكر اسم اله تعاله على ذباتحهم . الجواب :


 الكتاب ) ( المائدة آية ه ) .


 - ( rov/s

 يتضح لنا ما تقدم : أولا : إذا أباح الكتابهي لنفسه ما هو عرم في شُرعنا كلميتة ، والــم ولم الـنزير ، ومـا أهل بــ

 الذيحة ، أما إذا غاب عنه ، فلا يسأل عن ذلك ، وهو الوارد عن علي كرم الله وجهه ، وقد مر
=

 الله ، جاز لنا الأكل من ذييحته .




الذبيحة ، وسمعها المسلم
فالذي يشكك المسلم ما يلي :





 جـنزم بـالتحري ، أمـا من جهـة الـورع ، فإن الأفضـل ، والأحسن للمسلم أن يستغني عن ذلـك ، الـك ما دام الشك قد سرى إلى نفسه .




 ما استوى طرفاه ـ فلا ورع فيـه ، لأن الورع ترجيح لــانبي الترك ، والترجيح لأحـد البـانبين

والجواب عن هنا عندي من وجهين :




$\qquad$
. يدل على الـاص بعينه $=$

ولا يتناقض حينئذ المكان .

 زيادة درجات وهو خلاف ما يفهم من أفعـال الورعين ، فإنه يتركون ذلـك تحرزأ ، وتخوفـا ، وبه يُشْرُر لفظ المديث . وقولـه عليـه السلام : " ومن وقع في الشبهـات وقع في الحرام " يكتــل وجهين : أعـدمـا : أنه إذا عـود



ولذلك جاء عن الشافعي رحه الله تعالى : أنه قال : ذبع الصبي المـيز ، وكــلـلك المرأة الـــانض
أحب إليت من ذبح الكتايه .


 وتتهاً للفائـدة أذكر مـا أفقى بـه الشيخ مهـد رشيـد رضـا وهو من أشهر العلمـاء الأجلاه في هــا القِرن :


 ولـا كان أهل الكتـاب تـد ابتـدعوا ، وسرت إليهم عـادات كـير ،




آية
على أنـه حرم علينـا التزوج بـالمثركات بـالنص الصريح ، بل حرم مـا أهِلْ بـه لغير الله ، فـأمر

 بالتفصيل في سورة المائدة ، فإن ذييحته تؤكل مع الإجـاع على أن المسلم إذا ذبح وذكر الم النبي
= في المنار عنه ، وعن غيره كا فـ في هذا الباب ، وقد رأيت في التفسير من هذا المزء النـبـة بيننا وبين أهل الكتاب وما ورد فيهم ، وما أرشدنا إليه سبحانه من جا جاملته ، وعاسنتهم ر الـا فهـذه الحمكـة في حل طعـامهم ، لا لكونه يـنـبون على وجـه خصـوص ، أو يطبخـون بكيفيـة .








> ملاحظة :



وأمـا الصـابئون فـالاختلاف فيهم من قبل اختـلافهم في هـل م من أهـل الكتـاب أم ليسوا من أهل الكتـاب (1) وأمـا المرأة والصبي فإن المهور الما ذبائحهم جائزة غير مكروهة ، وهو مذهب مالـك ، وكره ذلـك أبو المصعب


 لا بأس با فكلوها " وهو حديث صحيا
 وسبب الـلاف اشتراط النية في الذكاة ، فن اشترط النية منع ذلك إذ لا يصح من الجنون ولا من السكران وبيـاصـة الملتخ (r) . وأمـا جواز تــذكيـة الـــارق
(1) اختلفوا في الصابئة ، والسامرية ، فالجهور على إباحـ ذبـائح الصـابــة ، والسـامريـة ، لأنه في

كثير r/ . r ) .







 يقول : ثـ ولا تزد وازدة وزر أخرى § وأي دخل له في دين أبيه ، وأمه .

 يعي كلية ، وقد اختلط عقله عليه .

والغـاصب ، فإن الثهـور على جـواز ذلك ، ومنهم من منـع ذلـك ورأى أنها (1) ميتة ، وبه قال داود وإسحاق بن راهوريه

وسبب اختلافهم هل النهي يدل على فسـاد المنهي عنـه أو لا يـدل ؟





 " أطعموها الأسارى ، وهذ القَدْر كاف في أصول هذا الكتاب والله أعلم .












=
لا يخفى عليك أَيا المسلم أن الدين الإسلامي دين الرحة ودين الكــال ، ودين الإتقـان ، يـأمر




 تضجعها ه
وروي عن ابن سيرين عن عر بن الـطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يسوق شــاة ، لـيـذـهـهـا





 الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه .







 ولا يزيـد في التطع حتي يصل إلى النخـاع (ومو عرق يتـد من الـا عجب الذنب ) لأن في ذلك زيادة إيلام ، فلو فعل جاز هو


ovo كتاب الزكاة : وفيه خمس جل

 المـألة الثانية : في الأرض المستأجرة على من تحب زكاة ما خزرجه ، ويتعلق بالـالـك


 oav ……


الالصصل الأول :
$7 . \varepsilon$.
 r.ヶ.................................. المسألة الرابعة : عند مالله وأهي حنيغة أن الثريكين ليس يجب على أحدمـا زكاة حقى يكون لكل واحد منها نصاب



 المسألة الثالثة : مل جب




$7 \%$ •
اللـأة الثانية : في تقدير النصاب بالجرص المـألة الثالثة : قالل مالـك وأبو حنيفة يسسب على الرجل مـا ألكل من عُره وزرعه قبل Tr الحصاد في النصاب : النصل السادس : في نصاب العروض .. ITV ……

IT9
7e.
$\qquad$ المسألة الثانية : في اعتبار حول ربع الملا المسألة الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال جَب فيه الزكاة TET المسألة الرابعة : في اعتبار حول الدين اع المسألة المامسة : في اعتبار حول المروض.................................................................................... المسألة السادسة : في حول فائدة الماشية............................................................................................ اع® ................................................................................................. المسألة الثامنة : غه جواز إخراج الزكاة قبل الحول.......................................................................
 الفصل الأول : غي عدد الأصنان الذين تجب لمب ، وفيه مسألتان ....................................
 المسألة الثانية : هل المولفة قلوهم حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟ าย1 النصل الثاني : في صغاته القي يستوجيون با الصدي الصدي $70 \varepsilon$...................................................................... الفصل الثالث : في مقدار ما يعطى من ذلك لم ToV كتاب زكا الْفـل : وفيه فصول.
709 النصل الأُل : غي مصرنة حكها
77 النصل الثاني : في معرنة من تجب عليه وعن تجب ؟
770 الفصل الثالث : ماذا تجب عليه ؟ ............................................................................................. TVV ....................................................................................................... الفصل الرابع : متى تجب عليه TU ...................................................................................................... كتاب المييام : وفيه قسطن.........................................................................................................
TVI المكنة من الميام بالشهر القمري ( هـ هـ )
ivr فضائل شهر رمضان المبارك ( مـ مـ )
in فوائد الصيام من الجانب التريوي ( م ــ ـ )
IVA آداب الصائم ( مـ هـ )
IVI اللقـم الأول : في الصوم
IW ابلجلة الأوله : في أنواع الصيام.
и. البلة الثانية : في الأركان
น. الركن الأول : وفيه قسـان
vir الركن الثاني : وهو الإمساك
v.o 'الركن الثالث : وهو النية
Vir اللـم الثاني : من الصوم المفروض ، وفيه مسائلّ
vir المـألة الأوله : في صيام المريض والمـافر
vis المسالة الثانية : مل الصوم أفضل أو الغطر للمريض المالمافر
vir 
vir 
ry.تضاء اللمسافر والمريض
min المسألة الأرله : مل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والثرب متمداً
Yo9 ..... كتاب الاعتكاف القول في شيرط الإحرام
Y41
القول في ميقات الزمان. A.Y

التول في التروك فيا ينع الإحرام AIY .................................................................................................... AIV القول في شرح أنواع هذه المناسك Alv القول في التمتع
 Arz القول في الإحرام ATV القول في الطواف بالبيت والكلام فيه
ATV القول في ضفته
Aso القول في شروطه no. القول في أعداده وأحكامه القول في السعي بين الصفا والمروة ، وحكه ، وصفته ، وشروطه ، وترتيبه..................
nor القول في حكه
100 القول في صفته
107
القول في شروطه
nov
القول في ترتيبه.
nor
الحروج إلى عرفة
$10 \wedge$
ATI
الوقوف بعرفة وحكه ، وصفته وشروطه

เו
القول في شروطه
القول في أفعال المزدلفة
ATA

art القول في الجنس الثالث : حم الاختلالات القي تقع في المج AW القول في الإحصار
Mع القول في أحكام جزاء الصيد
9.1 الالول لي فدية الأنى وحك المالت رالسه تبل عل الملن.
 119 القول في الكفارات المسكوت عنها aro القول في المدي.



 الفصل الثالث : فيا يجوز من النكاية في المدو............................................................................
 الفصل الـ十امس : في معرفة العلد الذين لا يجوز الفرار عنهم........................................... 107 الفصل السادس : هل جوز المهادنة........................................................................................ الالفصل السابع : لماذا يماربون 171 البلة الثانية : وفيها سبعة فصول ــي الفصل الأول : في حـ الفصل الثاني : في حـ الأربعة الأخماس .............................................................................. 977 الفصل الثالث : في حكم الأنفال ، وفيه مسائل الالث






 الفصل السابع : في الجزية ، وحكها ، وقدرهـا ، وكن تؤخـذ ، وفيا تصرف ، وفيـه ست 99\% مسائل المسالة الأولى : فيهن يجوز أخذ الجزية منه.................................................................................... المسألة الثانية : على أي الأصناف منهم تجب الجزية .....................................................................
११ะ المسألة الـالثة : ؟ الواجبْ ؟

991 المسألة النامسة : ع أصناف الجزية
....
المسالة السادسة : فيا تصرف البزية المانـ
كتاب الأيمان : وضروبا وأحكامها وما يرفعها ، وفيه جلتان ......................................

 الفصل الثاني : في معرفة الأيان اللغوية والمنعقدة.......................................................................... الفصـل النـالث : في معرفـة الأيـان التي ترفعهـا الكمـارة والقي لا ترفههـا وفيـــ أربـع 1.. $\gamma$ مسائل




$1.1 Y$ البلة الثانية : وفيه قسطنا
l.ir

القسم الأول : وفيه فصلان..
الفصل الأول : في شروط الاستثناء المؤثر في اليهن ، وفيه مسائل......................................... 1.15

 الفصل الثاني : من القس الأول ني تعريف الأيمان القي يؤثر فيها الاستثناه .................... 1.11 القس الثاني : من البلة الثانية وفيه فصول

الفصل الأول : في موجب المنث ، وشروطه ، وأحكامه ، وفيه مسائل......................... 1.19 مالما 1.19 المسألة الأولى : مالك يرى السامي والمكره بنزلة العامد............................................................... المسالة الثانية : مثل أن يكلف أن لا يفعل شيتًا ففعل بعضهـ، المسألة الثالثـة : مثل أن يكلف على شيء بعينـه يفهم منـه التصــد إلى معنى أع من ذلـك 1.ri

المسألة الرابعة : اتفقوا على أن الهين على نية المستحلف في الدعاوى................................. الفصل الثاني : في رافع الحنث وفيه مسائل .................................................................................
 المسألة الثانية : في الجزئ من الكسوة :............................................................................................. المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام....................... المسألة الرابعة : وهي اشتراط المدد في المساكين المسألة اللامسة : وهي اشتراط الإسلام والما والحرية في المساكي المين المسألة السادسة : هل من شرط الرقبة أن تكون سلينة من العيوب ؟ :................................

 كتاب النذور : وأصنافها وما يلزم منها ، وفيه ثلاثة فصول........................................ الفصل الأول : في اصناف النذور.................................................................................................
 $1 . \varepsilon \mid$ مسألتان العالمالة الأرلى : اختلفوا فين نذر مصصية.................................................................................... المسالة الثانية : اختلفوا فين حرم على نفسه شيئًا من المباحات.......................................... الفصل الثالث : في معرفة الثيء الذي يلزم عنها وأحكامها وفيه مسائل..................... $1 \cdot \varepsilon 4$ المسالة الأرلى : اختلفوا في الواجب في النذر المطلق

 المسـألـة الرابعـة : اختلفوا في الواجب على من نـنـر أن ينحر ابنـه في مقــام إيراميم عليـ 1.or

المـألة المـامسـة : فين نـذر أن يجعل مـاله كلـه في سبيـل اللّ أو في سبــل من سبـل
 كتاب الضصحايا : وحكها ومن الخاطب با ، وفيه أريعة أبواب 1.09 -









 $1 . \wedge \varepsilon$. المسألة الثالثة : اختلافهم في الليالي القي تتخلل أيام النحر. الAV ................. $1.91 . .$.

 1.97 الذبائح عند اليهود والنصارى ( م هـ ) -
 1.9 V 1.9V........................


II.r
$11 \cdot A$
المـألة الرابعة : هل ذكاة البنين ذكاة أمه أم لا ؟ المسالة الحامسة : مل للجراد ذكاة أم لا ؟ عـي

IIII






 III! .............................

 lirr المسألة الأرله : في إثراط التسية
 liry اللمألة الثالثة : في اشتراط النية





 llor آداب النبع ( ـ ـ )

